














































































Site Name: Sakushu-Kotoni-Gawa Site 
Address: 3 Banchi 
Kita 17 Jo, Nishi 13 Chome 
Kita-ku 
Sapporo, Hokkaido 
Longitude and Latitude: 
43°04'N 141。20'E
Location: On the campus of Hokkaido University 
Research Organization: 
Hokkaido University Salvage Archaeology Laboratory 
Excavation Dates: 




Three cultural levels (components) have been distinguished. 
First Level 
The upper, or youngest, is early Late Satsumon and dates to the early 
tenth century. A probable hearth consisting of burned soil was found. The only 
other features was a few concentrations of artifacts. The pottery sherds are esti-
mated to comprise 13 vessels. 
Second Level 
This component is ear匂 MiddleSatsumon (late Ezo・Haji) and dates to the 
middle ninth century. Five pit houses, a possible garbage pit, seven concentrations 
of river pebbles (7 to 64 stones each), a midden mound (tankabutsu maundo) 
containing concentrations of pottery, wood charcoal, other plant remains and 
burned soil were found. Concentrations of burned organic material were found 
at 139 locations. 
Artifacts in this component consist of pottery estimated to represent 313 ves-
sels, 7 clay f凶ngpedestals (Shikyak吋 2bellows' nozzles, 14 clay spindle whor 
is, 17 clay beads, 77 obsidian flakes and tools, 3 pieces of metal (iron and tin), 
and one bone harpoon head. A large quantity of fish bones, mainly of the salm-
on family, were recovered. Carbonized wooden construction material was made 
from willow, esh, walnut, maple and beech. In addition, ten taxa of cultigens 
are present in flotation samples from this component. They consist of barley, 
wheat, broomcorn millet, foxtail millet, rice, Japanese red bean, mung bean, mel-
on, beef steak plant, and hemp. 
Third Level 
This is the oldest and deepest level at the site and is evidenced by only a few 
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Epi-Jomon artifacts. 
Baried River Channel Excavation 
To the south of the hamlet is a 12 meter wide abandoned river channel. A 
fish trap or weir was unearthed. An iron hook or barb was found in the weir. 
Other artifacts found in this area include a wooden fish spear, a wooden foreshaft, 
other fishing related tools, and several functionally ambiguous wooden tools. 
Unfortunately, whether the weir and artifacts are associated with the first or the 
second component has not been determined. 
Comments on Pottery and Artifact Distributions 
Most of the pottery was manufactured on a potter’s wheel. Disposal patterns 
have been clarified through the examination of potsherd distributions. Potsherds 
were not randomly discarded; rather, they were disposed of in specific areas. Inter-
estmgly, clay beads, a potsherd engraved with a written character, and various 
other kinds of artifacts are concentrated in the tankabutsu maundo (midden 
mound). This pattern of deposition is often observed among later Ainu villages. 
Plant Remains Summary 
Nearly one quarter million carbonized cultlgen seeds and nearly 2000 speci-
mens of wild weedy carbonized seeds and fruits have been identified in about 150 
flotation samples from the Ezo・Hajicomponent. Approximetely one half of the 
nearly 400g. seed collection has been examined to date. Descriptive, taxonomic, 
and quantitative data are reported. About 46% of the non-cultigens are weedy 
annuals and 4 7% are freshy fruit seeds. The so far identified and unknown taxa 
number 32, 26 of which have been identified. The plant remains collection is 
consistent with that of a food producing economy. Field weeds, forest edge taxa as 
well as cultigen by-products such as rachis fragments are al present. Of al of the 
cultigens present, wheat is the most unusual in that no precisely comparable type 
of wheat is known elsewhere. The grains are significantly smaller than other 
wheats but their overall shape and size most closely resembles Indian dwarf wheat. 
This points to a strong possiblity that East Asian wheat is derived from Central 
Asian rather than Middle Eastern populations of wheat. It may also imply that the 
same is true for other Western Asian cultigens found in Japan and China. Research 




⑨遺跡の名称は，これまでに 「学生寄宿舎建設地区」 （吉崎 ・岡田
編 1984 北大構内の遺跡 3 北海道大学 pp.10～21) とか
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遺跡の分布図は，国土地理院発行の 2万5千分の 1の地形図を使用してある ．旧河川は，
サクシュコ トニ川，セロ ンベツ川およびその関連水系を，清水雅男が航空写真の判読をも
とに作成したもの（吉崎・岡田編 1983 p .15）に，j最上流部は明治20年代の古地図から復
元・追加したものである ． I I 
分布図に示した遺跡のうち， 北大構内の遺跡は，北海道大学埋蔵文化財調査室が昭和55
年以来発掘調査を実施し 遺跡の時代や性格などがほぼ明らかにされているもの 7個所










1 サクシュコ卜ニ川 13 K-437 25 C-44 37 N-427 
2 課外活動共用施設 14 K-438 26 C司415 38 N司426
3 応電前 15 K-439 27 N-434 39 N-425 
4 共同溝 16 K-440 28 C-430 40 N-428 
5 農学部演習林 17 K-441 29 C-429 41 N-167 
6 薬学部受水槽 18 K-442 30 C”424 42 C-421 
7 中講堂 19 K-443 31 C-423 43 C-449 
8 北大 20 K-444 32 K-120 44 C-422 
9 K-35 21 K-445 33 K-36 45 C-450 
10 K-135 22 K-446 34 N-434 46 C-420 
11 K-436 23 K-447 35 N-433 
















b吉崎昌一・岡田淳子編 1983 『北大構内の遺跡2』 北海道大学
砂吉崎昌一・岡田淳子編 1984 『北大構内の遺跡3』 北海道大学
p羽賀憲二 1975 「札幌市琴似川流域にあった竪穴群一明治中頃に作られた竪穴分布図について」
惨札幌市教育委員会編 1984 「札幌市埋蔵文化財台帳」 『札幌市文化財調査報告書2』














Y = 73.536km，標高16.278mである ．基準点肋.2との平面距離は， 597.
056mである ．
砂基準点No.2：歯学部前で，中央道路と北13条通りとの交差点より lOm北進した道路右側
に本点はある .X = -102.594km, Y = -73.632km，標高は： 14.539mで
ある．基準点No.3との平面距離は， 603.972mである．
砂基準点No.3：教養部前で，中央道路と北17条通りの交差点より30m南進した道路右側に





































































































































































点は，調査区域の最も東南隅とし，ここから調査区域全体に 4m× 4mの大グ リッドを設
定した PL.囚－2.グリッドの原点と構内基準点との位置関係については，PL.図－2に示す通
りである。
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構は学生寄宿舎C D E棟予定地区を除く 地域に分布していることが確かめられた．ま
た，遺物の分布状況もほぼそれに見合う在り方を示していることも判明した
まず遺構の発掘は，竪穴2基の調査を並行して進めた．その際，各竪穴の周辺に分布し












































































































































































































































b カマドは東壁に 1個設置されており ，竪穴内の焚口には奮がそなえ付けられていた
c この竪穴は火災を受けており ，そのために放棄されたものである







































各ピットの芯を結んだ距離は，ピット 1とピ ット 2の聞が5.2m，ピ ット 2とピット 3













①層はカマドの積土. a層 ：暗褐色の粘土層で炭化物がまじる .B層：灰黄色の粘土層
で炭化物の細粒が混入する
②層は煙道部の土層.a層：焼土，炭化物を多量に含む灰黄色の粘土層．煙出し孔に流
入・再堆積した土層である. b層：焼土の堆積層.c層：暗紫色の粘土層. d層 ：焼土
e層 ：暗灰色の粘土層．炭化物がまじる ．f層：焼土. g層：真黒色の粘土層. h層 ：真
黒色の堅固な粘土層．
③層は焚口部の土層.a層：灰黄色の粘土層．炭化物粒，焼土粒を含む．天井部の崩壊
土である. b層 ：焼土層．下面に炭化物層の薄層がみられる. c層：灰，焼土，炭化物粒
がまじりあった層.b層と ともに焚口だけに堆積する .d層：灰の層．支脚の周りに堆積




番号12129,12159,12228）や土器の破片（遺物番号12075'12079' 12089' 12130' 12133' 





















































































































































08-12, 08・13,09-11, 09‘12, 09-13, 10・11, 10-12, 10・13, 11・12の9個のグ リッドにま
たがる．遺跡の中央部からやや東南に寄ったところで，標高llmである．この竪穴住居跡
の煙道の先端部周辺には焼土24が集中． また東南側には焼土， 炭化物集積の密集する地域
が，北側約 8mには 4号竪穴住居跡がみられる ．さらに，南側約16mには埋没河川 （セロ
ンベツJII)がみつかっており ，その中から柵状遺構（テシ）が検出されている．
B 残存 ・規模 ・平面形
煙道の中間部から先端部にかけてと，南コーナーの一部，東コーナーの付近が後世の暗
渠や風倒木によって壊されているほか，保存状況は良好である ．長軸8.0m，短軸7.6mで





























各ピッ トの芯を結んだ距離は，ピ ット 1とピ ット 2の聞が3.0m，ピット 1とピット 3
の聞が3.8m，ピッ ト3とピット 4の聞が2.9m，ピッ ト4とピット 5の聞が2.lm，ピッ









右80cmの範囲を住居の床面より約 5cm～ 6 cm掘 り窪めであり ，底面はlOcm以上の厚さに焼
けている ．
カマドの土層堆積はつぎの通りである ．
①層はカマドの天井部の土層. a層 ：灰色の粘土層．焼土，炭化物を多量に含む. b層
．上部は真黒色の粘土，下部は暗褐色の焼土.c層：灰色の粘土層．炭化物を多量に含む
d層 ：灰色の粘土層.e層 ：灰白色の粘土層．f層 ：暗褐色の焼土.g層：焼土．
②層は煙道部の土層. a層 ：黒色の粘土層.b層 ：暗褐色の粘土層 c層 ：暗灰色の粘
土層で暗褐色の焼土が点在する ．天井部の崩壊土である .d層：真黒色の粘土層.e層
灰を含んだ砂質シノレト層．f層 ：灰色の粘土層











し 双方ともほぼ同じ堆積を示すため図示 したa-aぺ面で説明する ．第 I層から第V層ま
では基本層序である ．埋土は①層～③層まで8枚に識別された


























































d この竪穴に伴う遺物は，土師器坪 1個体分，土師器聾5個体分，すり鉢形土器 1個
体分のほか多量の動植物遺存体が出土している ．
















































































































各ピッ トの芯を結んだ距離は，ピッ トlとピッ 卜2聞が4.7m，ピッ ト2とピット 3聞
が4.6m，ピッ ト3とピッ ト4聞が5.8m，ピッ トlとピット 4聞が4.3mである ．このよ















































































































































大型住居では， 3号竪穴住居の廃棄が 2号竪穴住居の活用中に行なわれたこと， 5号竪
穴住居の構築が 2号竪穴住居の活用中に行なわれたことから判断すると， 2号竪穴住居を
軸に，先に 3号竪穴住居が，後に 5号竪穴住居がそれぞれ併存していたことが判明した．




































































































































































































































e この土墳の用途のひとつは，上記の残津と しての魚の歯 ・骨や炭あるいは廃品とな
った土器や礁を集積することである






























遺構の堆積状況をしらべるために，土墳に直交する 2本の土層観察用ベル トaー ピ，b-
b〆を設定した．この土壌の場合も ，第 I層から遺構の掘り込まれている第N・第V層とい
った土層堆積の基本は他の遺構同様かわらない．
土墳の埋め土は、 c1～ c 3 ' f 1～ f 3の6枚にわけられた
c 1～ c 3層：炭の堆積層である
f 1層 ：粘性の強い焼土層で c 1層と c2層の聞にはさまれている
f 2層 ：焼土の堆積層で，c2層と c3層の聞にはさまれている
f 3層：墳底面での焼土の堆積層でブロック状に分布し， 炭が混じる
以上の観察にもとづくなら，この土墳内で墳底面から数えて最低3度にわたる火の使用

























































































































































L師ト杯 1 饗24 一居 1号
須恵器一一 l1須恵器10 焼土11













































連する .6号土墳は 5号竪穴住居，1号土墳周辺の焼土 ・炭化物， 炭化物マウン ド，焼土
11と直接関連する．












































140 g～200 gにまとまるもの（2号竪穴住居と 3号土墳④層面〉と， 100g～ 
140g にまとまるもの (13-10グリッド〉とがある
2群： lOOg以下で，特に2og～60gに集中するもの（20・15グリッド，焼士62周辺〉．













































































16-11, 16-12, 17・09, 17-10, 17・11, 17・12,18-09, 18-10, 18-11の9個のグリッドにま
たがり ，標高10.8m～11.0mの生活面上にある．西側には焼土47,48, 49, 51，炭化物50

























で薄くなる（ 5 cm～6 cm）.最も堆積が厚い部分では炭が 4～5枚の層を形成しており ，

























































































































































の関係が把握された．それによると ，竪穴住居は 2号， 3号， 5号竪穴住居の 3個所と関
連が認められた. 2号竪穴住居からはすくなくとも22個体分の土器の破片や l点の黒曜石
製の剥片がもたらされていた. 3号と 5号竪穴住居からは，判明したものでそれぞれ 1個
体分の土器の破片がもたらされていた
土墳では，つぎの 3個所との関連が直接あったことが判明した.3号土塘とは 5個体分












































































































































































f土師器一郎 l＇）一一一~ －饗 2ノ饗167







































































固形の鉄津（遺物番号2735, 2737, 2802, 3006) 4点と粉末状の鉄津が出土した．焼土か
らの出土例は他にない．
小括






































































































































































































































石器市IJ片付） 一一 ーー （遺物番号8329,8587,12510,12517,) 






























































































焼土41,43, 47, 48, 49, 57, 60, 62, 64, 65，炭化物52の13個所である
図炭化物52


















































































































支脚 1個体，紡錘車2個体， 玉 1点が出土した
③ 石器・石製品および磯
黒曜石製の剥片石器，剥片（遺物番号7648,7682, 8861, 9010, 9060, 9171, 9175, 955 













c さらに，この炭化物集積遺構は出土した74個体分の土器， 4個体分の土製品， 15点
69 サクシュコ卜二川遺跡 囚
の石器などの接合状況からみると，つぎに示す31個所の遺構と関連する
















土壌では，3号土壌と 4号土墳の 2個所と関連している .3号土墳では 3個体分の斐が，
4号土墳では 2個体分の土器が関与している
炭化物・焼土では炭化物マウンドをはじめ26個所の遺構と関連する．炭化物マウンドで
は38個体分の土器と 1組の接合石器，炭化物4' 16 ' 30' 42 ' 58' 70では 1個体分，炭化
物50では3個体分，焼土22,34, 35, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 64, 65では 1個体分，焼
土37,44, 47, 53では 2個体分，焼土62では3個体分，焼土41では8個体分，焼土43では
29個体分，1号土墳周辺の焼土・炭化物では 1個体分の土器や土製品，石器などがそれぞ
れまたがる．

















































































［土師日 2 饗85 ー居…ーいンド炭化物52








































































































































アカエゾマツ ，ハルニレ， ヤマグワ，イヌ エンジュ，ヤチ夕、、モ，エ ゾノカワヤナギ，カ






























































⑨ a層：径 1mm～2 mmの灰黄色の砂層である
b層：径 1mm～4 mmの灰黄色の固くしまった砂層である．





























































































1 2 ~ '! 10 15 20cm 








柄に装着する部分約 3分の lが欠損している ．現存の長さは57mm，重


















個体番号木器 3 03・14グリッドから出土した．先は丸く仕上げられている ．長さ173mm,
断面は丸く厚さ12剛で、ある．
79 サクシュコ卜二川遺跡田
個体番号木器33 02-14グリッドから出土した．両端は鋭く 尖る ，長さ157mm，断面は丸
く厚さ11剛で、ある．
























































































金を 7mA , 1 KV. D. C.で7～15分間コーティングし，その後試料を導電性ベース トを用
いて SEM試料台にはり つけ， JSM-35CFil（加速電圧15～25KV.）で観察した．写真撮
影フィノレムは，ネオパン SS(6× 7cm）である．










No. 属名 代表的樹種 構基本造材骨格 補骨格助材 道具類 加流工木材 流自然木
イチイ（1.αェω） イチイキ 2 39 少数
2 モミ （Abies) トドマツ 2 24 少数
3 トウヒ（Picea) アカエゾマツ 32 少数
4 コナラ（Quercus) ミズナラ 23 少数
5 ニレ（日mus) ノ＼ルニレ 10 41 少数
6 エノキ（Celtお） エゾエノキ
7 クワ（Moms) ヤマグワ 少数
8 イヌエンジユ（Mααckiα） イヌエンジュ 4 
9 キハ夕、、（Phellondendro凡） キノ＼ダ
I Oハリギリ（K.αlopanax) ハリギリ＊ 少数
1 トネリコ（Frαxinus) ヤチダモ 125 少数 2 160 少数
12 ハコヤナキ、（Populus) ドロノキ 37 少数
13 ヤナギ（Salix) エゾノカワヤナギ 22 多数 173 多数
14 クjレミ (luglαns) オニグルミ＊ 6 
15 カノ〈ノキ（Betula) シラカンパ 5 
16 ハンノキ（Alnus) ノ＼ンノキ 少数 11 多数
17 カツラ（Cercidiphyllum) カツラ本 2 
18 モクレン（Mαgnoliα） ホオノキ 2 
19 アジサイ（均rdrangea) ノリウツギ 7 




24 ニワトコ（Sumbucus) ニワトコ 少数
25 ツル性植物（Vitisなど） ヤマブドウ等 少数

















属名 代表的樹種 キ克 横木
割杭 丸杭 害1J材 丸材
モミ トドマツ 2(1) 
ニレ ハルニレ 5(1) 5［杭状 3J 
トネリコ ヤチダモ 62 8(1) 49(3) 6［杭状 3J 
ヤナギ エゾノカワヤナギ 18 4［杭状 3J 

















































































































































































































































































































































PEG処理は2基の装置で各 2回行ない，約 2千点の加工材の処理を約 2年で完了した．
処理期間は，割材，丸材等については14カ月， 10カ月，加工材流木については 7カ月 であ
り，ニレ属の大径材については20カ月であるが，現在のところ保存状態は良好である ．各



































































そこで2号を基軸に， 3号が組み合せとなっていた時期を I期， 5号が組み合せとなっ
ていた時期をE期とし2時期を設定， 1号， 4号の各小型住居が2時期にまたがるものと
みれば，つぎのような住居の組み組せが成立する．
I期一一 1号， 2号， 3号， 4号の4基
E期一一 1号， 2号， 4号， 5号の 4基
以上のように，第2文化層の住居は大型，小型住居それぞれ2基ずつ合計4基の組み合




















































① 05・05'05-09' 05・10'05-11, 06-09' 06・10,07・06'07-08' 07-10' 07-11' 08-08' 












































































































土師器 須恵器 「赤焼」土器 計
個体数破片数 個体数破片数 個体数破片数 個体数破片数
I不類 113 1,139 7 66 4 124 1,205 
聾類 183 5,562 183 5,562 
瓶類 5 5 
その他





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号杯17，同23）～7.2cm （個体番号坪29），器高が6.2cm （個体番号杯49）～7.9cm （個体
番号杯29）で，口高比が2.0～2.6となり，外傾度は，①21度～30度に16個体， ②31度～41































































































































1 頚部が短く（器高の約6分の l強〉，外反しながら口縁部へ移行するものは， 3個体
〈個体番号斐26，同47，同182）である．




















































体番号斐3，同 4，同 6，同 7，同 8，同11，同12，同13，同14，同88，同156）とも っ






で12.9 ~ちである．その他は幅 1 cm～1. 5cmの粘土紐の積み上げによる ．粘土紐の接合状況
は器内面へと傾斜している
砂器形の特徴







斐3，同 4，同 5，同10，同11，同12，同153，同156）ある ．
2 口縁部から頚部までの長さが，器高の約4分の lを占めるもので5個体（個体番号
警 6，同13，同15，同155，同169）ある．





























































須恵器の坪類は， 7個体（個体番号須恵器 I，同 3，同 6，同 7，同10，同11，同12)
出土した．
法量は口径が12.7cm （個体番号須恵器 3）～14.9cm （個体番号須恵器 3）～14.9cm（個








同10）が 3個体，低い台状を呈するもの（個体番号須恵器6，同 7）が 2個体とほぼ半々
みられる．
「赤焼」土器としたものは，個体番号須恵器2，同 4，同 5，同 9の4個体分である．
法量は口径が11.4cm （個体番号須恵器 4）～14.8cm （個体番号須恵器 5），底径が5.4cm
（個体番号須恵器 4）～6.2cm （個体番号須恵器 5，同 9），器高が3.7cm （個体番号須恵
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砂大谷敏三・田村俊之 1981, 1982「末広遺跡における考古学的調査（上〉，（下〉」 『千歳市文化財調査
報告書班， m』千歳市教育委員会
惨斎藤傑 1967「擦文文化初頭の問題」 『古代文化』第四巻第5号 pp. 77～97 
ル進藤秋輝ほか 1982『多賀城跡一政庁跡本文編一』 宮城県教育委員会 宮城県多賀城跡調査研究所
砂横山英介 1984「北海道におけるロクロ使用以前の土師器一擦文時代前期の設定一」 『考古学雑誌』






































2，同 4，同 5，同 6）が 5点，天井が封じられないもの〈個体番号支脚3，同 7）が 2
点みられる．大きさは，最も大きいもの（個体番号支脚2）で器高が16.7cm，天井径8.2
cm，脚聞が11.6cmである ．透しの高さは，器高の 2/ 3弱のもの（個体番号支脚 l，同 4,




a 形は円筒形で天井板のあるものとないものの 2種類があり ，いずれも対になる透し
が切りこまれる．
第刊章サクシュコトニ川遺跡の造物 126 
b 製作は， ，層1.5～2 cmの粘土紐を 7～8段を積み上げ‘たものである．器面はハケ目
調整で，特に内面に顕著に残っている





















出土総数は，14点で完成品は 3点（個体番号紡錘車 2，同 3，同 4）である
ル出土状況
① 住居に伴うもの－ 2点（個体番号紡錘車 3, 4) 
② 土墳に伴うもの－ 1点（個体番号紡錘車 2)
③ 炭化物マウンドと焼土43に破片がまたがるものー 1点（個体番号紡錘車 9)
④ 炭化物52-2点（個体番号紡錘車 6，同10），炭化物マウンド－ 3点〈個体番号紡
錘車 8，同 9，同13)















炭化物マウンドから出土したものは15点（個体番号玉 I，同 2，同 3，同 4，同 5' ① 



















































































形態との関係をみると， Aでは， 0.9～1.Ocm, Bでは0.9～1.lcmにまとまる．















① 石錐 ：07-13〔11]グリッドから出土． 頁岩製である .1. 9cm×1.4cm×O.Scm. 
② スクレイパー： 2号，5号竪穴住居，炭化物マウンド，炭化物16，焼土43からそれ
ぞれ 1点，炭化物52から 5点出土，残りの 7点は遺構外から出土した．すべて黒曜石
製で，剥片のエッジに細かな二次加工を施している ．
Tab.回一7石器，石製品種類別出土点数
出土地点 石錐 スクレイパー ピエス・ヱスキー ユ剥片・砕片石核 磨製石斧 たたき石 石製品合計
2号竪穴住居 1 2 4 
5号竪穴住居 2 
4号土塘 2 2 




炭化物28 2 2 
焼土43 3 4 
炭化物52 5 10 16 
焼土55
炭化物58 3 3 
炭化物70 1 
小計 10 26 3 41 
遺構外部 7 2 22 。 2 。 35 
合計 17 2 48 3 2 2 76 
注※フ ロー テ シーョンによりl個検出
③ ピエス・エスキーユ： 2点出土しており，いずれも遺構外である．もっとも大きな
もの（図示のもの）で2.9cm×1.9cm×1.lcmである ．黒曜石製．
④ 剥片・砕片： 48点出土 した．すべて黒曜石製である．剥片の大きさは最大で 3cm前
後，最小で2mm前後で‘ある．剥片の形状は縦長， l幅広，梯形などいわゆる不定形のも
のである ．また，剥片の約6割には使用による細かな刃こぼれがみられる








一方の刃部に使用による刃こぼれがみられる. 14. 3×5.3×3.0cm 
2：閃緑扮岩（？〉．両面，両側を研磨している．部分的に敵打痕も残っている．出土















































































































① 8Qg～2oog以内で， 2oog以上のものがわずかに含まれる．特に， 14Qg～2oogの

















〔13〕グ。リッド〉から出土した（個体番号金属器 1) . 








② 4号土壌内出土：固形の鉄津 1個（個体番号鉄津10). 
③ 6号土壌内出土：鱗片状の鉄片 1個（個体番号鉄津11)
④ 炭化物マウンド出土：固形の鉄棒 1個（個体番号鉄浮12)
⑤ 焼土24出土：固形のものと鱗片状のものが採取された（個体番号鉄津 5，同 6，同
7，同 8，同13) . 

























砂北大解剖学教室調査団 1963 「小幌洞窟遺跡」 『北方文化研究報告』第18輯 pp.179～287 
砂竹田輝雄 1964 『発足岩陰遺跡』 小樽博物館 pp.9～17, fig.6 
砂大塚和義 1966 「挟入離頭話」 『物質文化7』 pp.33～46 
砂石川直章 1982 「回転式話先ーキテの源流」 『考古学と古代史』 同志社大学考古学シリーズ I
pp.19～28 


















サケ科 Salmonidae gen. et SJう. indet. 
イトウ Hucho peγ)Ii. 
コイ科 Cyprinidae geη. et sp. indet. 
ウグイ TribolodoγL hα：koγzeγzsis 
ニシン科 C!upeidae. 
マイワシ Clu似αPαlαsi




ウサギ科 Lepridae gen. et sp. indet. 









Tab.囚－8 サケ科魚類椎骨片・遊離歯 Tab.回 9 出土動物遺存体
遺構 椎骨片遊離歯 遺構 出土動物遺存体 個数
焼土，炭化物集積 4 5 。 焼土・炭化物集積跡 19 ウサギ中節骨（基節骨？）
14 70 32 （近位端） 2 
18 184 181 20 ウグイ咽頭骨
19 31 218 
コイ科魚類椎骨 3 
21 コイ科魚類椎骨 1 
20 14 8 
鳥類尺骨（？）
21 6 5 
22 コイ科魚類椎骨 10 
22 47 4 ネズミ左上顎骨（基部） 1 
27 587 198 27 コイ科魚類椎骨 7 
43 273 313 43 コイ科魚類椎骨
50 。 50 コイ科魚類椎骨
52 1,828 609 52 コイ科魚類椎骨 5 
54 20 271 イトウ椎骨
56 3 7 57 コイ科魚類椎骨 16 
57 96 35 ニシン科魚類（マイワシ）椎骨 1 
59 13 43 70 コイ科魚類椎骨
64 。 27 72 コイ科魚類椎骨 3 
65 4 10 
68 。 遺構 出土動物遺存体 個数
69 2 8 2号竪穴住居カマド 陸産貝類(J膏穴部） 1 
70 16 4 コイ科魚類椎骨 5 
72 89 45 ニシン科魚類（マイワシ）椎骨
75 263 90 19-17 コイ科魚類椎骨 1 
言十 3,553 2,072 3号竪穴住居 コイ科魚類椎骨 2 
陸産貝類｛謄穴部｝
遺構 椎骨片遊離歯 遺構 出土動物遺存体 個数
2号竪穴住居カマド 880 55 ｜号土墳 コイ科魚類椎骨 11 
カマドまわり 7 3号土墳 コイ科魚類椎骨 4 
煙道 3 。 ニシン科魚類（マイワシ）椎骨
b2(17-16) 2 2 4号土墳 コイ科魚類椎骨
b2(17 18) 113 41 ニシン科魚類（マイワシ）椎骨
b2(19-17) 494 136 5号土墳 ウグイ椎骨
ィ、計 (1,499) (235) ニシン科魚類（マイワシ）椎骨 2 
3号竪穴住居 705 1,653 
計 2,204 I, 888 遺構 出土動物遺存体 個数
炭化物マウンド 17 10 コイ科魚類椎骨
遺構 椎骨片遊離歯 ニシン科魚類（マイワシ）椎骨
カサゴ科魚類椎骨 2 
｜号土壌 105 30 
17 11 コイ科魚類椎骨 7 
2号土墳 3 2 カサゴ科魚類椎骨
3号土墳 736 212 カサゴ科類背鰭練
4号土壌 941 12 イトウ椎骨
5号土壌 63 66 ニシン科魚類椎骨 1 
計
ネズミ類尾椎 3 
I ,848 322 ネズミ類中節骨（基節骨？）
ネズミ類中手骨（中足骨）
遺構 椎骨片遊離歯 17 12 コイ科魚類椎骨 12 
炭化物マウンド 17-09 。 2 ニシン科魚類（マイワシ）椎骨 3 
17-10 108 38 イトウ椎骨
17 11 488 583 ネズミ類尾椎
17 12 1,108 383 
ネズミ類基節骨
ネズミ類中節骨（基節骨？）
18-10 68 70 18 10 コイ科魚類椎骨 4 
18 11 16 25 展示用 ウグイ椎骨 1 
展示用 1,207 781 コイ科魚類椎骨 9 











4 .4 5.0 
4.7 4.5 3.0 2.7 3.1 3.3 1.4 
6.6 5.2 3.7 6.2 3.1 3.0 2.0 4.3 5.0 3.0 4.0 6.4 
5.0 2.5 3.2 3.7 5.0 3.4 3.7 4.6 6.1 3.7 3.0 4.0 4.4 3.0 4.1 2.6 2.6 4.2 2.8 
1.9 4.2 2.7 3.1 3.4 1.1 2.7 
21 2.1 
22② l. 7 2 .4
27① 1.8 1.8 2.4 1.8 1.5 
27② 3.2 6.2 5.3 4.2 4.7 3.2 
43② 4.2 3.2 5.6 4.2 4.8 4.2 3.4 2. 7 3.3 2.8 2.8 3.0 3.6 2.0 
52② 3.9 2.4 2.9 1.7 3.6 4.0 3.0 3.0 1.9 2.0 3.2 3.2 2.0 2.2 2.1 3.4 3.2 2.7 2.6 
2.5 2.1 1.4 1.6 2.0 1.6 3.1 3.0 2.0 
52③ 4.0 4.9 3.9 4.4 4.5 3.2 3.9 3.8 1.8 2.1 2.2 2.1 1.4 1.1 2.5 3.3 1.6 2.3 1.6 
2.6 2.5 2.8 
54① 1.9 1.9 
54② 5.9 5.0 5.4 5.2 4.3 3.2 1.6 4.4 
56 2. 3 1.4 
57① 3.0 2.7 2.5 2.8 1.8 2.5 
69 2.1 
72 5.3 1.7 
75 5.3 4.7 
計 148個


























































































4. 7 2.3 
2個
1.7 1.8 2.2 1.8 1.3 0.7 
4.0 5.0 4.6 4.0 5.0 2.7 2.1 2.4 5.5 2.9 2.8 3.4 3.7 1.8 3.4 4.0 2.2 2.6 1.8 
2.4 3.1 2.0 3.0 1.8 2.3 3.8 2.0 2.2 2.4 1.4 1.3 1.5 2.0 1.5 2.4 1.8 1.7 
43イ園





4.2 2.4 2.1 3.1 2.5 2.3 1.4 1.9 
91固
炭化物マウンド 17-11②“ 3.6 1.9 
17-11③ 3.3 
17-11④ 3.9 2.0 
17-11⑤ 3.7 7.2 3.0 4.6 3.8 2.5 4.6 2.4 3.1 2.3 
17-11⑥ 2.3 
17-11⑦ 4.5 6.1 4.3 3.6 5.3 3.9 
17 11③ 4.0 3.9 4.5 
17-11⑨ 4.1 3 .2 
17-11⑬ 4.1 3.6 2.8 2.1 
17-11⑫ 2.2 
総計
17-11⑬ 4.4 5.3 1.8 2.4 2.4 1.2 1.6 2.0 1.4 
17『12① 3.4 4.7 4.2 4.0 3.2 3.6 4.3 2.8 4.4 3.4 2.8 1.7 2.1 3.9 2.0 
17-12② 4.2 3.2 2.4 2.8 1.5 
17 12① 7.7 3.4 4.0 4.2 3.2 3.0 4.0 3.0 4.0 3.7 2.2 2.4 2.0 2.3 
17ーロ⑧ 3.7 2.4 2.0 
18-10① 4.4 4.9 4.0 
18-10② 3. 7 2. 4 
No.2621 2 .1
展示用 3.5 3.0 3.3 4.4 2.1 2.9 4.7 3.0 2.7 1.7 1.7 3.6 3.4 2.0 3.1 1.3 2.3 2.5 1.7 
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27① 11.0～11. 5 
27② 11.0～11. 5 10.5～11.。8.0～8.5 
43② 7.0～7.5 7.5～8.0 
52② 9.5～10.0 9.0～9.5 7.0～7.5 7 5 9.0～9 5 8.0～8.5 
52③ 2.7（イトウ） 11.0～11.5 10.0～10.5 
57② 10.0～10. 5 10.5～11.0 9.0～9.5 
72 10.0～10.5 7.0～7.5 7 5～8.0 7.0～7.5 
75 10.5～1 1.。
2号竪穴住居 b219-17 9.0～.g 5 9.0～-9. 5 10.0～10.5 7.0～7.5 
b217-18 10. 5～11.0 7.0～7.5 
かまど 8.5～.g. 0 11.0～11 5 7.0～7.5 8.5～-9.0 
3号竪穴住居 ② 8.5～9.0 
3号土墳 ② 11.0～11 5 8.0～8 5 8.0～8 5 9.0～9.5 
炭化物マウンド 1711⑤ 11.0-11.5 3.9（イトウ） 5.0～5.5 
17 11⑪ 11.0～11 5 
17-12① 3.5 
17 12④ 5.5（イトウ）
17 12⑥ 10.0～10.5 10.0～10.5 10.5～11.0 
17-12③ 11.0～11.5 9.0～9.5 9.0～.g. 5 
18 10① 6.5～7.0 















があり，しかも左右同数ではない.S L 630mmは135本， SL 960mmは99本である ．測定の
結果， 630剛で、は平均2.6mm , S L 960剛で、は平均3.62mmとなり両者を合せると測定数234,
平均3.03mmで1.0～3.0mmに最も多い．
一方，遺存体の測定結果についてみると， 3号竪穴住居跡出土の資料は測定数162で，

























以上より ，サクシュコ トニ川遺跡より 出土したサケ科魚類の標準体長は，エナメル質高
の分布から60～95cm程と推定される．





円ではなく ，左右方向 （横方向〉に大きな楕円であり ，また一つの椎骨でも ，前位端面と
後位端面の大きさが異なる．そこで，2つの標本の椎骨の大きさを左右の長さ，即ち横径
で代表させることと し， 前位端と後位端について測定した．標準体長の違いは椎骨の横径


































サケ属 Genus Oncorhynchus 
ベニマス Oncorhynchus nerka 
サケ（シロザケ〉 Oncorhynchus keta 
ギンマス Oncornorhynchus kisutch 
マスノスヶ Oncorhynchus tschawytscha 





























砂東 正雄 『原色日本陸産貝類図鑑』 保育社1982
砂中村守純 『原色淡水魚検索図鑑』 古隆館1982
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「未同定」のイネ科雑草は， キピ属に含まれるものと， Crawford(1983 : 37）で、あげ、た









































1αm aestivum mρ. compactum ）の変異の範囲の外側に位置する この種は，小型種の
インディアンワーフコムギ（T.aestivum mρ. sphαerococcum）となんらかの関係があること
も考えられる．測定値は小型種のコムギとパンコムギの値の聞に位置している（PL.回－26




のイネを分析し， L/W=l.3～2.0，短粒型であるとしてし、る ソ J ーす一
マメ科植物ではアズキ（れ:gnaa昭ularisvar. angularis) ，（ケツルアズキ（V. radiatus var. , 
radiatus）を検出した． ι 一一－－
ウリ（Cucumis me lo）は破損したもの 1個体を検出した．藤下(1984: 64）に日本各地出
土の5,076個体のウリが集成されているが，本例に適合するものは含まれていない．この















こと（Crawford 1985, Monckton 1985）を考察することは，エゾ社会における初期農
耕をめぐる議論の一助となろう
SAKUSHU-KOTONI-GAWA PLANT REMAINS 
Gary W. Crawford• 
Introduction 
This report details the analysis and initial interpretations of the flotation samples from 
Sakushu-Kotoni-Gawa. The data reported herein were identified and quantified in December of 1984 
with some analysis continuing until the time of this writing. The purposes for collecting the plant 
remains were a) to describe plant use patterns in the Ezo-Haji phase (Yoshizaki & Okada 1984) and 
b) to lest for the existence of plant husbandry. The latter lest was important because of previ-
ous discoveries of a few carbonized cultigen remains from three sites on Hokkaido dating to rough-
ly the same time period as Sakushu-Kotoni, as well as agricultural tools from several other 
sites (Ishizuki 1975; Okada and Yamada 1982). ln this first analysis of flotation samples from the 
ninth century in Hokkaido, the plant husbandry hypothesis has been confirmed. The quantities, 
taxonomy, and metric data regarding the cultigens, along with a discussion of wild and weedy 
taxa and their implications Lo understanding Ezo-Haji subsistence are outlined. 
The Samples 
Some 150 soil samples were flotated by the excavation staff utilizing a form of the bucket 
method outlined in Crawford (1983). The light fractions were decanted into fine gauze rather 
than geological sieves. The gauze succeeded in collecting a large quantity of millet ranging from 
about 0.8 mm in minimum width, as well as smaller weed seeds. The carbonized seeds* were 
separated from their light fraction matrix over a two year period. This analysis pertains to the 
resulting seed and fruit portion only. Contents of small samples were examined in their entirety. 
Larger samples were not because of extreme time constraints; 30-50% of these samples were 
carefully examined and the contents of the remaining portion estimated on the basis of the ex-
amined components. Identifications and quantifications are summarized in (Tab.[J-15) 
Nearly 197 g. of carbonized material have been analyzed to date. Approximately 200 to 
21 Og. of sorted remains have not yet been examined. The unexamined samples number 65, averaging 
3.0 to 3.2g. per sample. In the material examined so far are 116,422 seeds. Assuming that the 
unexamined light fractions have a similar composition, the total sample from Sakushu-Kotoni 
is expected lo contain approximately 234,000 items, mostly cultigen seeds. The samples are from 
Houses 2 and 3, external house pits, areas of burned soil (e.g. unit 22-16) and refuse dumps 
outside houses (e.g. units 17-10 through 18-10). 
Identifications 
Thirty-two plant taxa comprise the collection reported here. Ten of these are cultigens. An 
additional 16 taxa are identifiable (64 seeds) but not yet classified (unknown). Some unidenti-
fiable specimens are present. Tab.[I]-14 summarizes the taxa that occur in the samples. Items arc 
listed in the same order that they appear in Tab.[I]-15. 
The non-cultigens (1679 items) consist of weedy annuals (46% of non-cultigens), fleshy fruits 
(47%), and four other taxa (7%) (Plate 1). Several species of Polygonum (11) are present, but the 
lenticular P. densiflorum is the most common. Nineteen achenes arc likely P. sachalinense while 
eight specimens are unidentified, trigonous achenes. Caryopses of wild grasses in the sample belong 
• Department of Anthropology, Erindale Campus, Cniversity of Toronto, Ontario, Canada 
to a number of yet unidentified taxa except for the 109 specimens of Echinochloa (12). The 
unidentified grass seeds arc mainly two types. One appears to be in the Paniceae tribe, with flat, 
rugulate caryopses measuring 1.2 by 0.9 mm. The second type is similar to the Type 2 grass illus-
trated in Crawford (1983:37). The Echinochloa seeds measure, on average, 1..5 by 1.1 mm. Echinochloa 
has been identified in Jomon samples from the Kameda Peninsula where the seeds increase in size by 
about 15% over a period spanning the end of the Early Jomon to the end of the Middle Jamon 
(1000 lo 1500 year span) (Crawford 1983). The grass is genetically flexible and phenotypically 
variable. For exam plc, E. crus-galli var. oryzicola Ohwi is a rice mimic in paddy fields. It is a large 
seeded form (Barrett 1983). Although rice is present at Sakushu-Kotoni, there is no evidence that 
the Echinochloa here is a large seeded rice mimic, nor does it appear to be a cultigen. 
Two other herbaceous weeds, Rumex (14) and Chenopodium (1.5) are present. Both are pres-
ent m archaeological collections from the Kameda Peninsula (Crawford 1983). The latter taxa 
cannot be identified to species at the moment, but the first is likely either R. acetosa, R. japonicus 
or R. obtusifolius and the latter is probably C. album or C. ficifolium. The possible identifications 
are based on the size range of the specimens ( see Crawford 1983 for discussion). Plants in this 
herbaceous weedy annual group can be used for their seeds and greens except for the grasses which 
could be used as a grain source. 
Fleshy fruit seeds are an important component of the Sakushu-Kotoni assemblage. Although 
they represent 47% of the non-cultigen seeds, their importance here is probably underestimated 
by the percentage figure. The weedy annuals are prolific seed producers in comparison with fleshy 
fruit producing plants. Fleshy fruits are usually ingested seeds and all, so again, the probability of 
fleshy fruit seeds being carbonized is lowered. The weedy annuals probably represent fortui-
tous weed seed inclusions in the cultigen harvest and to some extent represent a source of leafy 
vegetable food. The fleshy fruit group is more likely a food source. 
Five of the fleshy fruit taxa have been previously reported from archaeological sites m 
Hokkaido. Three, Solarium nigrum (16), Physalis (17), and Empetrum (18), are reported here for 
the first time from archaeological contexts in Hokkaido. The first two are herbaceous weeds, 
common in waste ground and areas disturded by cultivation. Solarium nigrum berries (16) are 
toxic when green, but present no problem once ripe. The young leaves of this plant are edible as 
well (Heiser 1969). Physalis alkekengi (17) is a weedy, perennial herb producing an edible berry 
within a bladdery calyx (Ohwi 1965:788). This is the only Asian species in northern Japan today. 
It is also found throughout Korea and northeastern China (ibid). It is often cultivated today, 
and it is a possible cultigen at Sakushu-Kotoni. ~Empetrum nigrum is an evergreen shrub that is 
common in Hokkaido and grows in dense mats (Ohwi 1965). lt grows along the Japan sea coast 
today, and not in the immediate Sapporo area. Whether or not its distribution was different in 
the ninth century is unknown. 
The remaining fleshy fruit taxa are all discussed in Crawford (1983). Of all the taxa in 
this group, Sambucus is the most common m the site vicinity today. As reported by Hirakawa 
elsewhere in this volume, much of the fish wier was constructed of elderberry wood. Camus and 
Vitis, besides providing edible berries, are reportedly important sources of raw materials for making 
items such as inau and other sacred symbols (Sarashina and Sarashina 1976). 
Within the "Other" category are four taxa, one of which, Allium (17), 1s m significant 
abundance in five samples from the large midden east of House 2. The remains of Allium are 
not seeds; they are carbonized sessile bulbils which form in place of flowers on some members of 
this genus. Ohwi (1965) lists only one species, Atlium grayi (nobiru), in Japan with this charac-
Tab. [IJ-14 Plant Taxa Identified in the Sakushu-Kotoni-Gawa Flotation Samples 
Cultigens 
1. Hordeum vulgare 
2. Triticum c.f. T. aestivum 
3. Panicum miliaceum 
4. Setaria italica 
5. Oryza sativa var japonicum 
6. Vigna angularis var angularis 
7. V. radiatus var radiatus 
8. Cucumis melo 
9. Perilla f rutR,scens var crispa 
10. Cannabis sativum 
Weedy Grains/Greens 
11. Polygonum sp. 
P. densiflorum 
P. sachalinense 
12. Echinochloa crusgalli 
13. Gramineae 
14. Rumex sp. 
15. Chenopodium sp. 
Fleshy Fruits 
16. Solanum nigrum 
17. Physalis sp. c.f. P. alkekengi 
18. Empetrum nigrum 
19. Rubus sp. 
20. Vitis sp. 
21. Actinidia sp. 
22. Sambucus sp. c.f. 
23. Camus sp. 
Others 
24. Rhus sp. 
25. Ostrya japonica 
26. Potomegaton 
S. seiboldiana 
27. Allium c.f. A. grayi 
barley o-mugi 
wheat ko-mugi 
proso or broomcorn millet kibi, inakibi 
foxtail millet awa 
nee kome 
adzuki azuki 
mung bean ket,suru-azuki 
melon uri, makuwa-uri 





































negi zoku; c.f . nobiru 
teristic. Nobiru is found in lowland meadows, and would have probably been available close to the 
hamlet. Collection of nobiru may not always have taken the Ainu outside the hamlet. Sarashina 
and Sarashina (1976:160) mention that nobiru could be harvested from the back yards of Ainu 
houses. No mention is made of whether or not the plant was encouraged to grow there or in 
gardens. Nevertheless, both Sarashina and Sarashina (Ibid.) and Ohnuki-Tierney (1974) report 
that nobiru (presumably nobiru in the case of Ohnuki-Tierney who refers to "leeks") was minced 
and added to a variety of foods. Large quantities of Allium were stored and dried; harvesting look 
place in July to mid-August (Ohnuki-Tierncy 1974:29). 
Three other taxa are in the samples, but they are not listed in the Tables. The first is a 
single possible Phelodendron amurense (kihada, Amur corktree) in a sample from 18-11(00). 
Fragments of Juglans ailanthifolia ( onigurumi, walnut) are in the same sample as well as from 
18-10[03] for a total of 0.69g. Finally, three pea-like legume seeds are present in the same 
midden. Their seed coats are missing, and their diameters are 2.4, 2.7 and 3.0 mm. The genus 
appears to be Lathyms sp. (renri-so zoku, wild pea), with four possible species in Hokkaido (Plate 
le). The specimens bear close resemblance to Lathyrus rnaritirnus (L.) Bigel (L. japonicus willd.) 
(beach pea, harna-endo), a species common along beaches in Hokkaido today. 
Broomcorn millet (3) and foxtail millet (4), are numerically the dominant cultigens in the 
samples (Plate 2). Few specimens are not hulled. They are found in nearly all contexts. A third 
group of large, panicoid grass seeds are difficult to further classify but seem to be either broomcorn 
or foxtail millet; these seeds are the "unidentifiable" millet in (Tab.[IJ-15). Another type, barn-
yard millet (Echinochloa utilis or hie) may be present in the samples, but its presence has not been 
confirmed. The distinction between barnyard and broomcorn millet is subtle, but for the present, 
none is clearly identifiable as barnyard millet. This millet has not yet been found from any 
prehistoric Hokkaido site, although it is known from three historic sites in southwestern Japan 
(Matsutani 1984). 
PL.[IJ-23, 24 illustrate the size distribution of the two millet taxa. The sample of meas-
ured broomcorn millet numbers 108 while a sample of 105 foxtail millet seeds was measured. 
The length vs. width plot of foxtail millet shows few points due to considerable overlap of measure-
ments. Both sets of measurements fall within the range of variation reported for European 
specimens (Van Zeist 1968). 
Next to the millets, the numerically most common cultigen at Sakushu-Kotoni is barley. 
The barley is hexastichous, with both hulled and naked grains apparent. Length-width measure-
ments are summarized in PL. [IJ-25 The measurements fall within the range reported by Van 
Zeist (1968) for northern European specimens. Although Asian barleys are relatively unique, in 
particular by being small seeded (Takahashi 1964), the barley in this sample is not small (PL.[IJ 
-25 ). Other prehistoric barley grains from Japan are relatively small, but except for the single 
measured grain from l!enoharu, Kyushu ( 3.8 by 2.0 mm) (Kotani 1972), they are within the 
Sakushu-Kotoni range. 
The Sakushu-Kotoni wheat 1s unique ( see PL.[IJ-26, PL.(I)-346 and PL.[Il-347) . The 
sam pie of 106 measured caryopses has mean length and width measurements outside the range 
of the small club wheat, Triticu.m aestivum ssp. compactum, which differs from bread wheat by 
one gene (Van Zeist 1978:5:-l). The maximum width of the caryopses is toward the embryo end of 
the caryopses, making them somewhat drop shaped in contrast to the club and bread wheats. Indi-
an dwarf wheat (T. ae~tivum ssp. sphaerococcum) is another compact form that may have some 
historical and taxonomic relationship to the Ezo wheat, but this has not been closely examined 
PL. DJ-23 Carbonized Foxtail Millet (Awa): Plot of Length vs. Width (mm) and Length/Width. 
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PL. [IJ-24 Carbonized Broomcorn Millet (Kibi): Plot of Length vs. Width (mm) and Length/ Width. 
n = 105, Mean L/ W = 1.0, Mean L X W = l.8 X 1.8 mm . 
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PL. []J-25 Carbonized Barley: Plot of Length vs. Width (mm) and Chart of Length/Width. 
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PL. DJ- 26 Carbonized Wheat: Plot of Length vs. Width (mm) and Chart of Length/Width. 
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al the time of writing. The mean length / width ratio (PL. [IJ-26) is between that reported for some 
compact forms and regular bread wheal (e.g. Janushevich 1984:275, 276; Van Zeist 1968:126, 
128). In a way, the Sakushu-Kotoni wheal is similar to emmer (T. dicoccum), which occasionally 
has carbonized seeds which are drop shaped. These caryopses are wider at the end opposite the 
embryo. Emmer caryopses are larger than the Sakushu-Kotoni specimens as well, and are not 
nearly so plump (L/ W ratios of emmer are larger than 1.6 for the most part). 
The half-dozen rice caryopses from Sakushu-Kotoni are all the short-grained variety, japo-
nicum. One measurable seed is 4.1 by 2.6 mm. (length/ width = 1.6). Sato (1971) classifies rice 
caryopses from over 100 Yayoi sites with length/ width ratios between 1.3 and 2.0 as short-grained 
as well. All prehistoric rice so far recovered in Japan is Oryza sativa ssp. japonicum. 
Within the 61 specimens of the legume, Vigna, two types are present. These are adzuki 
(6) and mung (7). No attempt has been made to separate the whole sample of beans into the two 
taxa; however, examples of each have been examined. Mung appears to be rare in the assemblage. 
A sample of 13 beans were measured and have mean (range) dimensions. in millimeters of 6 
(4.8 - 8.0), 4.1 (3.0 -5.7) and 3.8 (2.3 - 5.0) mm. 
One broken melon (8) seed has been identified. It is not measurable, but compares well 
with reference specimens of cultigen melon seeds. Not including this specimen, 5076 archaeological 
melon seeds from 102 sites have been reported in Japan (Fujishita 1984:64). 69% are from sites 
later than the Yayoi period (later than A.D. 300). 
A few specimens of beefsteak plant (9) are m the Sakushu-Kotoni collection. The plant 
was likely used as an herb and for its oil producing seeds. This is a red-leaved form of the plant. 
A green leaved form (P. frutescens var japonica :egoma) has seeds which are generally distinguish-
able from shiso seeds. 
Another relatively abundant cultigen seed is that of hemp (10), a plant indigenous to central 
Asia (Bailey 1976:218; Simmonds 1976:203). This plant has several uses: as an oil, food, fibre 
and drug source. Hemp grown in the north is usually used for oil, food, and fibre. The Ainu 
used hemp in weaving clothing and making baskets. 
Discussion 
This report has dealt with an initial presentation of the Sakushu-Kotoni-Gawa plant rem-
ains . A number of technical and interpretive aspects of the remains have not been attempted at 
this stage. For example, Dennell (1972) and Hillman (1984) have documented techniques for deter-
mining crop processing methods using among other factors, grain size variation as a clue to sieving 
procedures. Metric data have been presented here to describe intra-specific variation; a full docu-
mentation of such variation by sample will be required eventually. 
One important aspect of this ongoing research is that al Sakushu-Kotoni we have incontro-
vertable evidence for an ancestral Ainu food production phase. This phase was suspected from a 
few sporadic discoveries of plant remains throughout Hokkaido, but confirmation did not exist 
until the research on this collection. References to the early evidence can be found in English in 
Aikens and Higuchi (1982:307) and Crawford (1983:25). Two discussions in Japanese are by 
lshizuki (1975) and Okada and Yamada (1982). To briefly summarize the interpretive status of 
the few cultigen reports until 1982, either the cultigens were considered sporadic imports because 
the few reports until then were coastal, or there was, indeed, an early agricultural phase in Hokkaido. 
The nearly quarter of a million carbonized seeds from Sakushu-Kotoni from excellent context, 
demonstrate that the latter was the case. Rice paddies and dry fields are common in the area 
(Ishikari Plain) today. The Plain receives an average annual precipitation of 1200 mm. Between 
May and September are 2600 cumulative mean temperature degrees (Hokkaido Development 
Bureau 1983). Rice, for example, today requires more than 2500. The local environment is quite 
suitable for agriculture today. 
This interpretation raises several questions. When did this plant husbandry begin and how 
did it develop? What became of it? What role does plant husbandry play in understanding Ainu 
history? Regarding the last question, the Ainu were considered to be foragers until 1884. In 
that year, the Japanese government instituted a programme to encourage the Ainu to take up 
agriculture (Watanabe 1967:72). Agriculture seems not to have been entirely new lo the Ainu. 
Apparently, some Ainu in the Tokapchi and Azuma Valleys had done some small scale farming 
(Watanabe 1972:41). According to Watanabe, households grew foxtail millet (awa) and barnyard 
millet (hie) in plots of 1000-2000 m2 on river banks. Hayashi (1975), too, has examined eth-
nohistoric data and has interviewed Ainu elders concerning this problem. The Ainu, according to 
Hayashi's data grew awa, hie, barley, wheat, azuki, pea, daizu (soy bean), daikon (radish), hemp, 
negi (leek or onion, nobiru?), cucumber, tobacco, a potato and two types of American squashes. 
Rice was known to the Ainu but was apparently imported. Naked barley was the most important 
of the mugi group which is also comprised of wheat (komugi) and hulled barley. Wheat was grown, 
but was not an important crop. All of these plants but hie (barnyard millet), according to Ainu 
myth, were introductions (Ibid.). Two legumes, Vicia and Crotolaria were reportedly harvested 
from gardens as well. This plant husbandry likely has a longer history in Hokkaido than previ-
ously suspected, a history needing considerable research. 
Ten taxa of cultigen seeds appear in varying quantities rn the samples. Another cultigen 
remain which has not been analyzed yet is the considerable quantity of barley and/ or wheat rachis 
fragments. Including these fragments, the assemblage of carbonized plant remains are consistent 
with an interpretation that the Sakushu-Kotoni residents were involved in plant husbandry. Cul-
tigen plants must have been an important part of their diet. No sickles, hoes or plough shares 
have been identified at the site yet, but the former are reported from three Ezo sites while the 
latter have been found at two Ezo sites (Okada and Yamada 1982). 
Most of the cultigens at Sakushu-Kotoni are at their northernmost occurrences in prehistoric 
Japan. Foxtail millet, rice, melon and wheat are reported for the first time in prehistoric Hokkaido. 
Of these plants, rice and melon are so rare as to suggest they were not grown locally. I suspect, 
however, that they were grown at Sakushu-Kotoni but were not an important part of the plant 
husbandry system. 
There are two cultigens conspicuous in their absence from the sample: buckwheat (Fagopyrum 
esculentum or soba) and safflower (Carthamus tinctorius or benibana). A single carbonized buck-
wheat seed was recovered from the late Early Jamon Hamanasuno site in southwestern Hokkaido 
in 1974 (Crawford, Hurley and Yoshizaki 1976; Crawford 1983). Since then, pollen analysis 
from archaeological contexts suggests the presence of buckwheat in northern Japan by the Final 
lomon (Yamada 1980) and buckwheat pollen is known from several Zoku lomon and Ezo period 
sites on Hokkaido (Yamada 1975, 1978, 1979; Okada and Yamada 1982:28). The presence or 
absence of buckwheat husbandry in prehistoric .Japan remains a problem. To compound the issue, 
preservation characteristics may influence buckwheat seed recovery. In the Netherlands, the earliest 
carbonized buckwheat (a single seed) comes from Dommelin (Van Vilsteren 1984:230). In later 
periods, the prehistoric buckwheat seeds are never carbonized and come from cesspits. Carbonized 
seeds do not occur at the same sites (Ibid.). Carbonized buckwheat reported from the Ezo site of 
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Tab. ITH5 Sakushu-Kotoni-Gawa Flotation Sam pies: Seed Taxa as Percentage Total Number of Seeds per Sam pie 
Cultigens Weedy Grains/Greens 
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4-7 50.0 50.0 
4-8 oO.O 
5- 7 6.3 5.3 
5-9 
6-10 15.0 10.0 5.0 65.0 5.0 
7-8 12.5 12. 5 
7-8/ 9 15.0 35.0 
7-9[33] 90.5 2.0 4. 7 
8-7 2.9 5. 9 11.8 2.9 5.9 
8-7 9.1 27 .3 9. 1 36.1 9. 1 
8-8 25.0 12 .5 12.5 
8-9[02] 12 . l 2.4 37.1 4.1.5 
8-9[03] 21.2 8. 7 26.2 42. 7 0.1 0 .1 
8-8 91. 7 
8-10 25.0 50. 0 
9- 10 3.1.:l 33 .. 1 
9- 13 59.J 36.4 2.3 
15-16 21. 7 78.3 
16-11 50.0 50.0 
16-19 17 .9 25.0 14.3 
16-22 9 .1 27 .3 
17-10[23] 63.5 ll.8 19 .1 1.9 0.3 
17-11 [02] 23.6 75.8 0.4 
17-11 [12] 0.1 17. 7 81.3 0.4 O. l 
17-11 [21] .1.8 2. l 43.1 49.2 0.5 0. 1 0. 1 
17- 11 [22] 2.5 o.:i 38.8 51.4 2.4 0.5 0.2 2.3 
17-11 [23] 7. 9 2.6 10. 5 78. 9 
17-11 [30] 22.5 10. 7 14.0 44.2 7 .8 0.5 
17-11 [31] 29. 7 11.2 0.1 21.6 35. 1 U. l 0.1 0 . 5 
17-11 [32] 4.3 1.1 59,8 3:l. 7 0.1 0.2 
17-12[11] 7. l 21.4 21 .4 7 .I 
17- 12[20] 0.5 1.3 66.8 26.6 0.3 1.8 
17-16 42.9 14.3 28.6 
18-9 23. l 42.3 31.6 
18-10 0. 9 I. 7 7.8 36.2 27.6 0.9 I. 7 
18-10[03] 11.6 l.2 18.1 65. 1 0.3 
18-11[00] 2fi .4 7 .I 11.5 53.4 0.1 0.2 
18- 12 50.0 37 .5 12.5 
19- 10 
19-11 50.0 
19-13 12.5 12 .5 4 .2 
19- 15 8.0 5G .O 8.0 20.0 4. 0 
19-16 20.0 40.0 20.0 
19- 18 100.0 
20-12 30.0 70.0 
20-14 18.2 18.2 18. 2 
20-1 8 5,6 s:i.:1 
21-1 2 10.0 50,0 30.0 
21- 14 5.3 57 .9 5.3 
21-15 66. 7 
22-15 80.0 
22-16 2.0 92 .0 
26-15 66. 7 
26-21 20.0 80.0 
28-16 29.5 65 .6 
27-15 100 .0 
28- 17 12.5 31.3 56.3 
30-16 4.8 64.3 28.6 
Total Number 11 443 4108 3158 340.17 (i l 600 6 61 10 Bli 429 106 90 140 
a: II'.~~ th1111 O.Olg •lcs:,; thaH 0.1% 
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50.0 2 
43.8 18.8 25 .0 10.04 16 
I I ,1 66. 7 11. l 11,l 0,01 
0,02 20 
62,5 12.5 8 
25,0 10.0 15.0 0.02 20 
2 .0 0 . 7 0 ,06 148 
8.8 55 , 9 5,9 0.04 34 
19. l 0,02 11 
50.0 0 .02 8 
l.6 3.2 0,2 124 
0,4 0,2 0,2 2,65 1311 
8 .3 0,01 12 
12,5 12 ,5 8 
33 ,3 
2,3 0, 11 44 
0 ,05 23 
2 
28.6 14 ,3 0.06 28 
45 ,5 18.2 0.02 11 
0 .8 1.0 0.3 1. 3 3. 17 619 
.3:i . 23 41210 
0 , 1 0.1 0 .1 0 .1 4. 74 6391 
0,4 0 ,4 12.05 7417 
0 ,1 0.4 0,3 0. 1 0,4 0 .1 6. 16 5796 
0 .1 4 38 
0,2 59 . 22 22416 
0 .1 0 ,3 0. 1 0 , 1 0,1 0.5 0 .3 9.1 8 3088 
0,1 0 ,1 0 .1 0. 1 0 .2 0,3 5.50 3955 
42 .9 14 
0 . 2 0, 7 1.3 0 , 1 0.4 0 . 75 1201 
14 , 3 0 .01 7 
0 .02 26 
19 .8 
' 7 1. 7 0 ,03 11 6 
2.9 0 .2 0.1 11.09 10836 
0, 7 0 .1 0.2 0.2 37.42 10980 
0,02 8 
100,0 0.01 18 
50 . 0 4 
66, 7 4 .2 0 ,01 24 




45 .5 0,01 11 
11. l 0 ,01 18 
10,0 0,01 10 
26.3 5 , 3 0.01 19 
33 .3 3 
20.0 
6,0 0 ,02 50 
33 .3 0 .01 
4 .1 0.8 0.10 122 
3 
0 ,03 16 
2 .4 0 .05 42 
19 368 IJ O ID lQ,J 36 136 102 129 64 19688 11 6422 
Toyotomi (Kohno 1959) have now been identified as safflower (Crawford 1985; Crawford and 
Y oshizaki, in preparation). These are the seeds I reported as an unknown composite (Crawford 
1983:25). Safflower is native lo the Middle East (Knowles 1976:31) and is known to have Leen 
in western Japan Ly the eighth century (Yamazaki 1961). 
The wild and weedy component of the plant assemblage likely represents fortuitous inclusions 
m the case of rare items and weed seeds and utilized plants in other cases. The knotweeds, grasses, 
dock and chenopod are useful as both grain and green, leafy vegetable food sources. Such seeds 
can also appear as a result of contamination during harvesting. All of the fleshy fruits but 
crowberry, which is not found in Sapporo or around Sakushu-Kotoni today, are likely part of the 
anthropogenic flora established around and in the Sakushu-Kotoni hamlet by the numerous eco-
logically disruptive activities of the inhabitants. Chinese lanlernplanl is an unconfirmed garden 
plant and may have become established in Hokkaido with the prehistoric introduction of cultigens. 
This plant remains assemblage is somewhat similar to Late Woodland (Iroquoian) assem-
blages I am familiar with in Ontario, Canada. The comparison is appropriate because Loth Ontario 
and Hokkaido are northernmost occurrences of food production in their respective areas, and 
both Late Woodland and Ezo societies were unranked, maintained foraging as an important activity, 
and had similar technologies. All of the genera of fleshy fruits except for Actinidia and Empetrum 
are known from such Ontario sites (Crawford 1985; Monckton 1985). In addition, Polygonum, 
Gramineae, Chenopodium, Rhus and Ostrya are part of such assemblages. The habitats around 
plant husbandry oriented communities in Ontario are analogous to those from which the plant 
remains at Sakushu-Kotoni were derived. This further supports the contention of a local plant 
husbandry adaptation in Ezo period Hokkaido. 
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a, 2号竪穴住居跡 覆土 約23kg
かまど 約5og
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ィルムはネオノ4ンSs ( 6× 7 cm）である．










5 : 1 :1点であり， トネリコ属個体が多い．
b 覆土
15属が認められ，多いものから順に，トネリコ，クルミ，カエデ，ニレの各属で，
重量比は635' 65 ' 10 ' 5であり，他はキハダ，ニガキ，ヤナギ，ハコヤナギ，カバ
ノキ，ハンノキ，モクレン，アジサイ，サクラ，ニシキギ，ミズキの各属が少量認め
られた．量的には， トネリコ属が圧倒的に多いのが特徴である ．樹皮も 7とかなり多
、、?
c かまど















全45点の内訳は，トネリコ属が29点と多く ，以下，ヤナギ： 4，キハダ ：3，カバ
ノキ ：3，ニレ ：2，クルミ： 2，カエデ ：l，クワ ：1の順であった
b 覆土
12属認められた中で量的に多いものは，ニレ： 13，キハダ ：5, トネリコ ：3，ヤ




12属中， トネリコ属が10と多く ，ヤナギ，ニ ワトコの各属が3とやや多い．その他







ハダ，トネリ コ，ヤナギ，クル ミ， カエデが認められた．
d 4号土墳
15属中， ヤナギ属が 5と多く ，ニ レ，ト ネ リコ，クルミの各属が 2～ 3とやや多い
その他は少量で，イチイ， コナラ ，エノ キ， クワ ，ニガキ， トネリコ ，ハコ ヤナギ，
カバノキ，ハンノキ，カツラ ，サクラ ，ニワ トコの各属とツル性植物が認められた
樹皮も 8とかなり多いが，樹種の特定はできない．
e , 5号土墳
15属中， 多いものはニワ トコ，ヤナギの各属が各々 5であり ，ニ レ，トネ リコの各
属も各々 3とやや多い．その他は少量で，モミ ，トウヒ， コナラ ，イヌエンジュ ，キ
ハダ，クルミ ，カバノキ，カツラ ，サクラ ，ニシキギ，カエデの各属とツル性植物が
認められた．樹皮も 5と多く ，他に，草本類も少数認められた．
6号土墳
10属中多いものはトネリコ ，ニ レ，クルミ ，ヤナギの各属が順に，8' 5' 5' 5 









量は， 85,78, 67, 36であった．その他としては，モミ ，コナラ ，エノキ，クワ ，イヌエ







No.16：全 8属．ヤナギ属がやや多い．その他はニレ，エノキ ，クワ ，ト ネ リコ，クルミ ，
ハンノキ，ニワ トコの各属とツル性植物
No.18：ヤナギ属が少量．
No.19：全6属．ニレ属やや多い．その他はヤナギ，クワ ，キハダ，トネ リコ，ニ ワトコ
の各属が少量．
No.21：全10属 ．ニレ属やや多い．その他は，イチイ， エノキ ，クワ， トネリコ ，ヤナギ，
カツラ ，サクラ ，カエデ，ニワ トコ，の各属とツル性植物． 樹皮も多い．
No.22：ヤナギ属とツル性植物が少量．
No.25：全 7属．量的差異はなく ，ニ レ，クワ ，ヤナギ，クルミ ，カバノキ，サクラ ，
ワトコの各属
No.27：コナラ ，ヤナギ，サクラ ，ニワトコの 4属．量的差異はない．
No.30：全 6属．量的差異はない．ニレ，クワ ，イヌエンジュ ，トネ リコ，ヤナギ，カエ
デの各属
No.32：ニレ， トネリコ ，ヤナギの各属にツル性植物．量的差異はない
No.37：イヌエンジュ ，ヤナギ，ニワ トコの 3属が少量．
No.38：ヤナギ属が少量
No.40：ハンノキ属のみ．
No.41：全 6属 ．ニレ，クワ ，キハダ，ト ネ リコ， ヤナギ，カパノキの各属とツル性植物
量的差異はない
No.43：全1属．トネ リコ属が15と多く，ニレ属も 3とやや多い．他は少量で，クワ ，キ
ハ夕、、，ニガキ，ヤナギ，クルミ ，アサダ，ハンノ キ， サクラ ，カエデの各属とツ
ル性植物
No.44：ツル性植物のみであるが，ブドウ属とは，若干異なる．
No.47：全 6属中，ツル性植物が 5と多く ，他は少量．ニレ，トネ リコ， ヤナギ，アサダ，
ハンノキ，ニワ トコの各属．樹皮も 5と多く ，草本類も少量
No.48：ニレ，ヤナギ，クルミ，ニワ トコの 4属で量的差異はない
No.49：全 5属中，ニワ トコ属が5，ツル性植物も6と多く ，コナラ ，ヤナギの各属も各
々3とやや多い． 他にはカエデとアジサイの各属が少量．
No.51：ヤナギ属とツル性植物．
No.52：全12属中， トネ リコ属が15と多く ，ニレ，クルミの各属も各々 3と多い．他には，
ヤナギ属が 3，コ ナラ ，カエデ，ニワ トコの各属が 2とやや多く ，ト ウヒ， クワ ，
イヌ エンジュ ，ハンノキ，ニ シキギの各属とツル性植物は少量．
No.54：全 6属．ヤナギ属がやや多い．ニレ，クワ ， トネリコ ，カエデ，ニワトコの各属
は少量．
No.58：全 7属．量的差異はない．ニ レ，クワ ，キハダ， トネリコ，ヤナギ，クルミ ，
ンノキの各属とツル性植物．





No.62 : 3属のみであるが， トネリコ属が15と多い．他にはニレ，クルミ各属が少量
No.64：全4属．量的差異はない．ニレ，クワ，イヌエンジュ，ヤナギの各属とツル性植
物．





で，コナラ，ニレ，エノキ，クワ ，イヌ エンジュ ，カツラ，コワトコの各属とツ
ル性植物．
No.71：ヤナギ属とツル性植物．
No.72：全9属中， トネリ コ属が15と多く，クルミ属もやや多い． 他は量的差異がなく ，




属に関しては若干の傾向が認められる ．トネリコ属が他樹種より多い遺構は， No.43,52, 
62, 70, 72の5地点であるが，それらは全て遺跡の西側に偏在している．また，これら 5
地点では，No.62を除き，全て 1地点内で10種以上と樹種数も多い地点である ．また，1地
点内で 1～2属のみと少ないのは， No.l 8 , 22 , 38 , 40 , 44 , 51 , 60 , 61 , 69 , 71の10地点
であるが，樹種は，ヤナギ，ハンノキ，サクラ ，カエデ，ニワトコの各属とツル性植物の





られたのが，ヤナギ属の42個所であり，以下ニレ属 ：31, トネリコ属： 28等の順であり，
最も少ないものは，イチイ属： 2, トウヒ属： 2, ミズキ属の 2個所等であった
また，各遺構内での樹種数は，ツル性植物を含めて炭化物集積遺構内（炭化物マウンド〉
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17 カツラ 18 モクレン属 （ホオノ キ等）
171 サクシュコ卜ニ川遺跡囚
PL.田－30 炭化材の樹種別分布④
19 アジサイ属 （ノ リウツギ等） 20 サクラ属 （エソヤマザクラ等）
048 12 20m 
」 』ー- Lートー ＿ー＿，
21 ニシキギ属 （マユミ等） 22 カエデ属 （イタヤカエデ等）




































構の性格付けを木材からの情報だけで行なうのは困難である ．しかし， 4号と 6号では，
量的にトネリコ，ニレ，クルミ，ヤナギの各属が多く，炭化物集積遺構（炭化物マウンド〉





































































































イチイ（Taxus cuspidata Sieb.et Zucc.）〔PL.図 348,PL.図－360〕
材は仮道管と放射柔細胞からなり（ Ia , la），分野壁孔はヒノキ型とトウヒ型の中間で
ある（ lb ' lb）.仮道管の内壁にはらせん肥厚が常に存在する（ Ic, le). lbの左側の
仮道管内壁には菌糸が認められる












































る〈咽c,8c）.イヌエンジュ （Maackiaamurensis Ru pr .et Maxim. var. buergeriくMaxim.)
C.K.schm.）と推定される
9 キハダ属（Phellodendron）〔PL.図－350,PL.図－362〕






































































てノリウツギと一致することから，ノリ ウツギ (1かdrageapaniculata Sieboldうと推定
したが，ア ジサイ属の他樹種である可能性も否定できない．
22 サクラ属（Prunus）〔PL.図 366〕
散孔材であり ，道管は単独あるいは 2～ 3個複合して年輪内に平等に分布する（21a).
放射組織は l～4細胞幅であり，20細胞高以上に達する場合が多く（21b），異性であるが，
板目面では判別しにくい．全ての道管要素は単せん孔を持ち，また幅の小さいらせん肥厚
























































































管にはチロースを含む．放射組織は 1~5 細胞幅であり，異性である (XXXIIIb). 道管要
素は単せん孔を持ち，顕著ならせん肥厚を持つ(XXXIIIc). ニレ科のムクノキに組織は類
似しているが，同定はでぎなかった
37 不明aCナナカマド属？， リソゴ属？）〔PL.図ー 359〕























































































































































































































No. 3 , 71-85 
No. 4 , 23-31 
~大井次三郎 『日本植物誌』
.. Ohtani,J. & Ishida,S. Study on the pit of wood・cells using scanning electron microscopy 
Report 5, Vestured pits in Japanese dicotyledonous woods. Res. B叫 CollegeExp. For. Ho-
至文堂 1978 
kkaido Univ., 33-2, 433-464, 1976 
IJli,-Ohtani,J. & lshida,S. An observation on the perforation plates in Japanese dicotyledonous 
woods using scanning electron microscopy. ibid. 35-1, 65-98, 1978 a 
IJ)i>Ohtani,J & Ishida,S. An observation on the spiral thickenings in the vessel members in 
Japanese dicotyledonous woods using scanning electron microscopy. ibid. 35-2 433-464 
1978 b 
第VI章サクシュコトニ川遺跡の遺物 184 
.....岡本一•増澤文武 「出土木材，その性質と保存処理」 『木材工業』 39-6, 7-13 1984 
.....佐藤健 「ポリエチレングリコール(PEG)と木材」 『木材工業』 38-5 7-13 1983 
.....島地謙•伊東隆夫 『図説木材組織』 地球社 1982 
.....清水雅男 「自然環境の復元」 『北大構内の遺跡 2』 吉崎• 岡田編 16-17 北面道大学
1983 
.. W. Wilcox. Anatornocal changes in wood cell walls attacked by fungi and bacteria. Bot. 













聞』〉参照），それとは別に筆者は， 「学内の遺跡か ら出土 した文字のある西暦 9世紀の土
器片」と説明が付された同士器片の鮮明な写真を表紙に掲載した『北大時報』（昭和58年2
月号， No.347)に解説の短文を寄せた．

































土器である ．この土器は， 3号土壊墓から検出した 2点のうちの一つであって，須恵器の
杯の底部に「芙」と刻字されている．同遺跡の報告書には， 「1の底部にはヘラ描ぎがあ
るが判読できなかった」(247ページ）とあるが，最近刊行された冨樫泰時氏の著書には，「三





















土していることである． 「天長節」のことが文献にみえる最初は， 『続日本紀』宝亀 6年
(775)10月壬寅(11日）条であって，その記事には，
勅．十月十三日 ．是朕生日 ．毎レ至二比辰ー ．感慶兼集．宜レ令二諸寺僧尼．毎年是日転
経行道 ．ー海内諸国．井宜レ断』屠．内外百官賜二醒宴＿一日.1乃名二此日 為ー二天長節 ・ー
庶使下廻二斯功徳 ．ー虔二奉先慈一．以二此慶情一．普被中天下J:・
とある．同書には，この初見記事につづいて，同年10月癸酉(13日）条に，

























於二 皇城門外朱雀路ー．東西分頭．陳二列騎兵ー．引二 隼人蝦夷等—而進． （『続日本紀』
和銅3年正月壬子朔 く1日〉条）













(14)御二 東院—賜二 宴於侍臣ー．塵 二文武百官 ． 主典已上．陸奥蝦夷於朝堂一．賜二蝦夷爵及
物 —各有レ差．（神護景雲 3 年正月丙戌く17 日〉条）
などとみえる
上に掲げた記事(5)• (9)• (14)などによ って，正月拝賀の儀に参列した「蝦夷」が朝堂など
において賜宴されていることが知られ，また記事(2)• (4)·(5)• (9)• (14)などから， 「蝦夷」



























時是寒節 ． 海路難レ越 ． 願候二来春一 ． 欲レ帰二本郷—者 ． 許レ之 ． 留住之間．宜レ給二衣根＿
(『日本後紀』弘仁元年10月甲午く27日〉条）









本紀』宝亀11年 5月甲戌 (11日） 条の記事によって察することができる
勅二出羽国＿曰 ． 渡嶋蝦狭早効二丹心ー．来朝貢献．為レ日梢久 ． 方今帰伴作退~-侵寸憂
辺民 ．ー宜二将軍国司賜巽之日 ．存レ意慰喩一焉
また，そのことは，延暦21年 6月24日付の「太政官符」に，
右被二右大臣宜 fー再．渡嶋秋等来朝之日 ．所レ貢方物．例以二雑皮 ．ー而王臣諸家競買二好
皮 ー．所レ残悪物以擬二進官— . 1乃先下レ符禁制已久．而出羽国司寛縦曾不二遵奉 ．ー為レ吏
之道登合レ如レ此 ．自今以後．厳加二禁断 ．ー如違二比制一．必処二重科 ．ー事縁二勅語 ．ー不
レ得二重犯一・
とあることからもたしかめられる
これらの記事によれば ，「渡嶋蝦夷」は ，出羽の国術に「来朝貢献」し ，その「貢納物」
には，雑皮があり ，また 「来朝」のさいには， 「賜饗」のことがあったことがわかる．こ
こにいう 「賜饗」とは， 『養老令』職員令大国条に， 「其陸奥出羽越後等国兼知＿巽給
征討 ．斥候 」ーとある 「巽給」のことであ って ， 『令義解』の同条に「謂 ．饗レ食井象釦禄
也」 とあるように， 「蝦夷」に対して食を撰し，禄を給することを「饗給」といったので

























































2号住居では覆土と床面から各 1点， 4号土塙の壊底から 1点， 廃棄された炭化物の集























グルミ） Carpinus(ク、 マ、ンデ属；サワ、ンバ）， Corylus(ハ、ンバミ属；ハ、ンバ、｀・ツノハシ




























































Monolate type spore 




覆土床面 4 16 
1 2 2 1 1 4 
3 5 5 13 2 8 
1 1 5 - 1 
4 5 3 1 8 
15 11 5 2 11 
31 27 22 5 39 
13 16 8 1 18 
1 2 3 1 3 
1 2 2 - 2 
1 3 1 - 3 
41 36 36 3 36 
20 21 18 1 23 







































































































































3 5 3 2 
2 2 2 1 
27 23 25 18 
2 2 - 1 
449 452 409 386 197 








aceae(ナデシコ科；ハコ ベ ・ミミナグサ他）， Ranunculaceae(キソポウゲ科；カラマッ
ソウ・アキカラマツ他）， Cruciferae(アブラナ科；タネッヶバナ・スカ、ンタゴボウ他），
Saxifragaceae(ユキノ ‘ンタ科；ネコノメソウ他）， Rosaceae(バラ科；オオダイコンソウ
・エゾノシモツケソウ・ナガボノ シロワレモコウ 他）， Leguminosae(マメ科；クサフジ
・ハマエンドウ他）， Balasaminaceae(ツリフネソウ科；キツリフネ・ツリフネソウ），
Labiatae(シソ科；カワミドリ・イヌゴマ他），Onagraceae(アカバナ科；ヤナギラソ），Ar




ceae(ガマ科；ガマ） G ramrneae(イ不科； ススキ・ヨシ・イワノガリヤス ・エノコログ
サ・栽培種のイネ科植物他）， Cyperaceae(カヤ ツリグサ科；エゾアブラガヤ・オクノカ
、ノスゲ他） Lysichiton ミ ‘ （、スハショウ属； ミズバショウ・ザゼンソウ） C ommehnaceae 
（ツユクサ科；ツユクサ）， Liliaceae(ユリ科；バイケイソウ・オオウバユリ他）
胞子； Eq uisetaceae(トクサ科； トクサ・スギナ）， Lycopodiaceae(ヒカゲノカズラ科，
ヒカゲノカズラ他）， Osmundaceae(ゼンマイ科；ゼ ンマイ・ヤマドリゼ ンマイ他）




Betula, Quercus, Ulmus,Acer, Tilia, Fraxinus, 草本花粉・胞子では Polygonaceae,Ranun-
culaceae, Rosaceae, U mbelliferae, Carduoideae, Artemisia, Typhaceae, Gramineae,Cy-
peraceae, Lysichiton, Osmundaceae, Monolate type sporeを主と した花粉化石群集が
各試料で確認されている
樹木花粉では Alnus,Quercus,Betula, Ulmusが優勢で，次いでJuglans, A bies, Pie ea, Sal 
ix-Populus, Acer, Tilia, F ra.,t"inus, Phe l lodendronが多く産出している ．肥沃な沖積地を好む
Ulmus, Tiliaや河畔に多い Alnus,]uglans,Sal訟Populusが多く産出している ．また ，日
当りのよい場所を好む Rubus,Araliaceae,Sambuc総 等 も産出するほか， 現在その自生
分布北限を黒松内低地帯とする，冷温帯落葉広葉樹の Fga硲も僅かではあるが各試料で
確認されている．針葉樹の Picea,Abies,Pinusは現地性の樹木ではないと考えられる ．
草本花粉・胞子では Polygo naceae, Ran u ncula ceae, Artemisia, Gram i neae, Mono late-
type sporeが優勢で，次いで Chenopodiaceae,Caryophy!laceae, Rosaceae, Um be-
elif erae, Carduoideae, Typhaceae, Lysichiton, Cyperaceae,Osmu ndaceae が多く産出す
る．低湿地や幾分湿った場所を好む Urticaceae,Balasaminaceae,Typhaceae,Halorag-
aceae,Cyperaceae,Lysichitonや ，日当りのよい草地を好むPolygonaceae,Ranunculac-













































り（笠原 1984), 本道では続縄文時代の江別太遣跡から産出している（矢野 1981). ここ
で確認されたクワ科花粉の母植物がアサであるか否かは，炭化種子の産出によって裏づけ
られるであろう．













1)樹木花粉21属 1科，草本花粉 2属23科，胞子 3科，形態分類胞子 2種類が確認され
た









~笠原安夫 (1984) 「縄文時代（前・後期）遺跡から出土したゴボウ，アサの種実について」 『昭和59
年度文化財科学会大会研究発表要旨』
~矢野牧夫 (1981) 「石狩低地帯の先史遺跡から出土した植物遺体」 『北海道開拓記念館研究年報』第
9号
~吉崎昌ー ・岡田淳子編 (1984) 『北大構内の遺跡 3一昭和57年度」



























































遺物廃棄パター ソに関連して ，もうひとつ注意を喚起しておぎたいことがある ．それは
各大型住居からの土器廃棄についてある傾向が認められそうなことだ． 例を2号住居にと















炭化物マウソドから発掘され，1個はこのマウソ ドの周囲から ，残る 1個が炭化物52から
見出された．
擦文時代の装飾品の検出例は，一般にあまり多くない．千歳末広遺跡から土製まが玉と
木製玉（千歳市教育委員会 1981, p.36), ウサクマイ N遺跡（石附 1977 p.17)と，恵




















































































淳子 ：1984, pp.80,..._, 105) . 今後，広い視野からの検討が必要なのであろう．
（吉崎昌ー）
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Tab. 田 2ー0 第 1文化層出土土師器・須恵器一覧 表
個体番号 遺物番号破片数 大グリッド 小グリッド 層位・出土位置 関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 53 13183 66 06-10 〔30〕 I 追構外 口縁部 PL② -8-2 
13452 1 07-10 〔01〕 Il 追構外 口縁部 PL② -10 
13869 1 06-10 〔31〕 Il 追構外 口縁部
13206 1 05-10 〔21〕 Il 追構外 口縁部
13132 1 07-10 (00〕 [l] 迫構外 口縁部
13161 1 07-10 〔1〕 [I] 遺構外 口緑部
13185 6 06-10 〔30〕 川 遺構外 口縁部
13190 1 06-10 〔31〕 m 遺構外 口縁部
13191 1 06-10 〔31〕 ID 迫構外 口縁部
13857 2 06-10 〔20〕 カクラン 遺構外 口縁部
13453 1 07-10 〔01〕 Il 遺構外 口縁部
13867 2 06-10 〔31〕 皿 遺構外 口縁部
13197 1 06-10 (32〕 皿 遺構外 口緑部
13472 1 07-10 〔12〕 皿 遺構外 口縁部
13118 1 06-11 〔21〕 il 遺構外 口緑部
13477 1 07-10 (13〕 川 遺構外 口縁部
13875 1 06-10 〔00〕 川 遺構外 口縁部
14332 1 06-10 〔31〕 川 迫構外 口緑部
13137 1 07-10 〔01〕 il 迫構外 口縁部
13176 1 07-10 〔33〕 Il 遺構外 口縁部
13454 1 07-10 〔01〕 皿 遺構外 口縁部
13868 6 06-10 〔31〕 Il 迫構外 胴部
13185 4 06-10 〔30〕 皿 追構外 胴部
13205 1 05-09 〔31〕 I 追構外 胴部
13202 2 06-09 〔01〕 皿 遺構外 胴部
13179 5 06-10 〔23〕 Il 遺構外 胴部
13182 4 06-10 〔20〕 I 遺構外 胴部3,底音11
13136 2 07-10 〔01〕 Il 遺構外 胴部
13135 2 07-10 (01〕 川 遺構外 胴部
13180 2 06-10 〔23〕 il 遺構外 胴部
13856 1 06-10 〔12〕 ID 追構外 胴部
13855 1 06-10 〔12〕 I 遺構外 胴部
13177 7 06-10 〔02〕 Il 遺構外 胴部
13134 1 07-10 〔01〕 Il 遺構外 胴部
13160 1 07-10 〔11〕 Il 遺構外 胴部
13186 4 06-10 〔31〕 Il 遺構外 胴部
13873 1 06-10 〔33〕 I 追構外 胴部
13879 1 06-11 〔30〕 m上 追構外 胴部
13379 1 07-08 〔1〕 川上 追構外 胴部
13882 1 06-1 〔30〕 m上 迫構外 胴部
13111 1 06-11 (20〕 川 追構外 胴部
13120 1 06-11 〔30〕 川 迫構外 胴部
13458 1 07-10 〔03〕 il 遺構外 胴部
13184 9 06-10 〔30〕 ID 遺構外 胴部
13149 1 07-10 〔03〕 lIJ 遺構外 胴部
13147 1 07-10 〔03) DJ 遺構外 胴部
13649 1 08-08 〔31〕 IV 追構外 胴部
13171 1 07-10 〔13〕 川 追構外 胴部
13124 1 06-11 〔30〕 皿 遺構外 胴部
13125 1 06-11 〔30〕 皿 遺構外 胴部
13187 1 06-10 〔31〕 [I] 迫構外 胴部
13122 1 06-1 〔30〕 川 遺構外 胴部
14417 1 06-10 〔20〕 カクラン 迫構外 胴部
13865 1 06-10 〔21〕 il 遺構外 胴部
14708 1 06-10 〔32〕 カクラン 追構外 胴部
13188 I 06-10 (31〕 川 迫構外 胴部
13166 1 07-10 〔12〕 川 迫構外 胴部
13133 1 07-10 〔00〕 ID 遺構外 胴部
13139 1 07-10 〔01〕 Il 遺構外 胴部
13864 1 06-10 〔22〕 I 遺構外 胴部
13334 1 09-09 〔10〕 I 迫構外 胴部
13204 1 06-09 〔23〕 Il 遺構外 胴部
13142 1 07-10 〔02〕 皿 遺構外 胴部
13150 1 07-10 〔03〕 皿 遺構外 胴部
172片
甕 54 3678 3 09-08 〔1〕 川上 追構外 口縁部 PL豆｝— 11
3647 2 09-08 〔21〕 皿上 逍構外 口縁部
3649 1 09-08 〔21〕 m上 追構外 口縁部
3667 13 09-08 〔10〕 皿上 追構外 口縁部
3668 2 09-08 〔10〕 Il上 追構外 口縁部
3619 1 10-07 〔02〕 m上 追構外 口縁部
205 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位匿関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 54 3683 1 09-08 〔22〕 Il上 追構外 口縁部
（つづき） 3806 2 09-08 〔1〕 皿上 遺構外 口緑部
3638 5 10-08 〔00〕 皿上 遺構外 口縁部
3958 2 10-08 〔03〕 Il上 遺構外 口縁部
3625 2 10-08 〔01〕 皿上 遺構外 口縁部
3674 2 09-08 (11〕 川上 追構外 口縁部
3664 6 09-08 〔10〕 皿上 追構外 口緑部
3653 1 09-08 (20〕 m上 迫構外 口縁部
3665 2 09-08 〔10〕 川上 迫構外 口縁部
3666 4 09-08 (10〕 川上 迫構外 口縁部
3630 2 09-08 (30〕 皿上 遺構外 口縁部
3634 1 09-08 〔31〕 皿上 遺構外 口縁部
3631 2 09-08 〔31〕 m上 遺構外 口縁部
3632 3 09-08 〔31〕 []j上 追構外 口縁部
3642 2 09-08 〔21〕 皿上 遺構外 口縁部
3676 2 09-08 〔11) 皿上 遺構外 口縁部
3669 3 09-08 〔1〕 [1]上 追構外 胴部
3807 2 09-08 〔11〕 皿上 迫構外 胴部
3673 5 09-08 (11〕 m上 追構外 胴部
3637 1 09-08 〔22〕 旧上 追構外 胴部
3629 1 09-08 〔30〕 m上 追構外 胴部
3815 1 09-08 〔02〕 lJ上 追構外 胴部
3618 1 10-07 〔02〕 Il上 追構外 胴部
3805 1 09-08 〔1〕 旧上 迫構外 胴部
3671 7 09-08 〔1〕 皿上 迫構外 胴部
3657 7 09-08 〔20〕 Il上 迫構外 胴部
3624 3 10-08 〔1〕 皿上 迫構外 胴部
3661 4 09-08 〔10〕 m上 追構外 胴部
3809 3 09-08 〔11〕 川上 迫構外 胴部
3677 1 09-08 〔11〕 m上 迫構外 胴部
3641 1 09-08 〔22〕 m上 追構外 胴部
3670 1 09-08 (11〕 m上 追構外 胴部
3810 1 09-08 〔1〕 川上 遺構外 胴部
3650 1 09-08 (20〕 I上 追構外 胴部
3680 1 09-08 〔1〕 m上 迫構外 胴部
3654 1 09-08 (20〕 m上 遺構外 胴部
3662 3 09-08 〔10〕 m上 遺構外 胴部
3684 1 09-08 〔21〕 川上 迫構外 胴部
3811 1 09-08 〔1〕 I上 追構外 胴部
3914 1 09-08 〔30) V 追構外 胴部
3919 1 09-07 〔33〕 V 追構外 胴部
3813 3 09-08 〔1〕 皿上 迫構外 胴部
3812 2 09-08 〔1〕 m上 追構外 胴部
368 12 09-08 〔1〕 川上 迫構外 胴部
3636 1 09-08 (32〕 皿上 追構外 胴部
3682 1 09-08 〔12〕 皿上 追構外 胴部
3679 2 09-08 (11〕 lJI上 追構外 胴部
3675 3 09-08 〔1〕 []上 追構外 胴部2,底部l
3672 1 09-08 〔11) I上 追構外 胴部
3674 1 09-08 〔1〕 []上 追構外 胴部
3644 1 09-08 〔21〕 川上 迫構外 胴部
3648 1 09-08 〔21〕 皿上 遺構外 胴部
3640 2 09-08 〔22〕 m上 追構外 胴部
3643 1 09-08 〔21〕 川上 追構外 胴部
3804 3 09-08 (11〕 I上 遺構外 胴部
3660 I 09-08 〔10〕 I上 追構外 胴部
3663 2 09-08 〔10〕 皿上 迫構外 胴部
3170 1 09-07 〔22〕 V 迫構外 胴部
3645 1 09-08 〔21〕 m上 迫構外 胴部
3651 1 09-08 〔20〕 m上 追構外 胴部
3655 1 09-08 〔20〕 皿上 追構外 胴部
3614 1 09-07 (03〕 m上 遺構外 胴部
3683 1 09-08 〔12〕 m上 迫構外 胴部
3623 1 10-08 (00〕 I上 追構外 胴部
3620 1 10-07 〔03〕 [l]上 迫構外 胴部
3621 3 10-07 〔03) I上 遺構外 胴部
3635 3 09-08 〔31〕 l]上 追構外 底部
3656 1 09-08 〔20〕 川上 遺構外 底部
166片（口縁部8片，胴音13片，底部l片番号わからず）
甕 55 13461 1 07-10 〔03〕 皿 遺構外 口縁部 PL② -9-4 
13158 1 07-10 〔03〕 il 迫構外 口縁部 PL② -13 
206 
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出士位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 55 13884 1 08-11 (20〕 焼土 焼土22 胴部
（つづき） 13462 1 07-10 〔03〕 皿 迫構外 口緑部
13483 7 07-10 〔13〕 il 追構外 口緑部
13480 1 07-10 〔13〕 Il 遺構外 口縁部
13129 1 06-11 〔31〕 m 迫構外 口緑部
13144 1 07-10 〔02〕 il 遺構外 口縁部
13123 2 06-11 〔30〕 ＂ 迫構外 口縁部13172 1 07-10 〔13〕 川 遺構外 口縁部
13782 2 07-10 〔02〕 皿 追構外 口緑部
13176 1 07-10 〔33〕 I 退構外 口縁部
13142 2 07-10 〔02〕 皿 遺構外 口縁部
13148 1 07-10 〔03〕 m 遺構外 口緑部
13873 2 06-10 〔33〕 川 遺構外 口縁部
13872 1 06-10 〔33〕 m 遺構外 口縁部
13149 1 07-10 〔03〕 Il 遺構外 口縁部
13167 1 07-10 (13〕 川 遺構外 口縁部
13141 1 07-10 〔02〕 I 遺構外 口縁部
13465 1 07-10 〔03〕 DJ 遺構外 口緑部
13686 1 07-10 〔03〕 カクラン 遺構外 口縁部
13116 2 06-11 〔20〕 m 遺構外 口緑部
13107 1 06-11 〔1〕 Il 追構外 口縁部
13174 1 07-10 〔13〕 I 遺構外 口縁部
13110 3 06-11 〔20〕 皿 遺構外 口縁部
13876 1 06-11 〔20〕 皿上 遺構外 口緑部
13119 1 06-11 〔30〕 川 遺構外 胴部
13130 1 06-11 〔31〕 皿 遺構外 胴部
13117 1 06-11 〔21〕 il 遺構外 胴部
13127 1 06-11 〔30〕 il 遺構外 胴部
13112 2 06cll 〔20〕 m 遺構外 胴部
13128 1 06-11 〔30〕 il 遺構外 胴部
13126 1 06-11 〔30〕 川 遺構外 胴部
13129 1 06-11 〔31〕 il 追構外 胴部
13120 2 06-11 〔30〕 m 追構外 胴部
13878 2 06-11 〔30〕 m上 追構外 胴部
13877 1 06-11 〔20〕 川上 迫構外 胴部
13200 3 06-10 〔33〕 il 追構外 胴部
13199 1 06-10 〔33〕 川 追構外 胴部
13109 1 06-11 〔20〕 皿 迫構外 胴部
13115 1 06-11 〔20〕 il 退構外 胴部
13201 1 06-10 〔33〕 ID 遺構外 胴部
13178 1 06-10 〔23〕 皿 遺構外 胴部
13880 1 06-11 (30〕 川 遺構外 胴部
13131 1 06-11 〔31〕 I 遺構外 胴部
16075 2 06-11 〔30〕 N 遺構外 胴部
13154 1 07-10 〔03〕 皿 遺構外 胴部
13153 1 07-10 〔03〕 川 遺構外 胴部
13181 1 06-10 〔23〕 il 遺構外 胴部
13114 2 06-11 〔20〕 川 遺構外 胴部
13484 3 07-10 〔13〕 I 追構外 胴部
13463 1 07-10 〔03〕 ID 遺構外 胴部
13489 1 07-10 〔22〕 N 追構外 胴部
13490 1 07-10 〔22〕 N 遺構外 胴部
13494 1 07-10 〔31〕 N 追構外 胴部
13487 1 07-10 〔22〕 IV 遺構外 胴部
13486 1 07-10 (22〕 N 遺構外 胴部
13476 3 07-10 (13〕 Il 迫構外 胴部
13133 2 07-10 〔00〕 皿 遺構外 胴部
13455 1 07-10 〔02〕 I 遺構外 胴部
13468 1 07-10 〔12〕 il 遺構外 胴部
14708 1 06-10 〔32〕 カクラン 遺構外 胴部
13163 1 07-10 〔12〕 皿 遺構外 胴部
13140 1 07-10 〔02〕 il 遺構外 胴部
13099 1 07-11 〔01〕 il 追構外 胴部
13169 1 07-10 〔13〕 旧 遺構外 胴部
13124 1 06-11 〔30〕 I 退構外 胴部
13162 2 07-10 〔12〕 Il 退構外 胴部
13152 1 07-10 〔03〕 I 遺構外 胴部
13143 1 07-10 〔02) m 遺構外 胴部
13157 1 07-10 〔03〕 川 遺構外 胴部
13159 1 07-10 〔03〕 皿 遺構外 胴部
13173 1 07-10 〔13〕 皿 遺構外 胴部
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個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 55 13146 1 07-10 〔03〕 Il 追構外 胴部
（つづき） 13165 1 07-10 〔12〕 I 遺構外 胴部
13196 1 06-10 〔32) I 追構外 胴部
13189 1 06-10 〔31) Il 遺構外 胴部
13198 2 06-10 〔32) I 追構外 胴部
14708 8 06-10 〔32〕 カクラン 追構外 胴部
14882 2 05-11 〔33) ,~ 追構外 胴部
13460 1 07-10 〔03) 川 追構外 胴部
13464 1 07-10 〔03〕 皿 迫構外 胴部
13467 1 07-10 〔12〕 川 退構外 胴部
13478 1 07-10 〔13〕 il 迫構外 胴部
13479 1 07-10 〔13〕 川 迫構外 胴部
13481 1 07-10 〔13〕 川 追構外 胴部
13457 1 07-10 〔03) il 迫構外 胴部
13474 2 07-10 〔13〕 DI 迫構外 胴部
13496 1 07-10 〔33〕 il 迫構外 胴部
13491 1 07-10 〔23〕 N 迫構外 胴部
13488 1 07-10 〔22〕 N 追構外 胴部
13689 2 07-10 〔13) 皿 迫構外 胴部
13862 1 06-10 〔23〕 I上 迫構外 胴部
13864 1 06-10 〔22〕 Il 追構外 胴部
13883 1 06-11 (30〕 I上 遺構外 胴部
13108 1 06-11 〔22〕 皿 迪構外 胴部
13155 1 07-11 〔03〕 I 追構外 胴部
13096 2 07-11 〔00〕 I 遺構外 底部1,胴部1
13156 1 07-10 (03〕 Il 追構外 胴部
13197 1 06-10 (32〕 旧 遺構外 胴部
13466 1 07-10 〔03〕 I 遺構外 底部
139片（胴部l片番号わからず）
甕 56 16366 10 09-18 〔11〕 il 迫構外 口縁部 PL四]-8-1
16365 46 09-18 〔11〕 カクラン 迫構外 口縁部 PL② -12 
16364 13 09-18 〔11〕 皿 遺構外 口緑部
16367 18 09-18 (11〕 カクラン 遺構外 口縁部
16412 40 09-18 〔不明〕 カクラン 遺構外 胴音I
16363 11 09-18 〔11〕 I 遺構外 胴部
5710 4 09-18 〔不明〕 表土 遺構外 胴部
142片
甕 101 3109 1 09-07 (11〕 圃 追構外 胴部 PL② -9-1 
3103 1 09-07 〔00〕 Il 追構外 胴部 PL② -14 
3101 1 09-07 〔00) m 追構外 胴部
3105 1 09-07 〔00〕 皿 迫構外 胴部
3110 1 09-07 〔11〕 N 迫構外 胴部
3082 1 09-06 〔02〕 川 迫構外 胴部
3094 1 08-07 〔31〕 [IJ 追構外 胴部
3080 2 09-06 〔02〕 il 追構外 胴部
3735 1 09-07 〔01〕 川 遺構外 胴部
3081 1 09-06 〔02〕 Il 迫構外 胴部
3084 1 09-06 (13〕 I 追構外 胴部
3086 1 09-06 (22) Il 追構外 胴部
12915 1 07-06 (31) Il 迫構外 底部
3096 1 08-07 〔31〕 l1I 追構外 口緑部
3085 2 09-06 〔13〕 川 追構外 口縁部
3615 1 09-07 〔13〕 il上 追構外 胴部
3613 1 09-07 〔03〕 川上 遺構外 胴部
3104 1 09-07 〔00〕 il 遺構外 口緑部
3097 I 08-07 (31〕 川 遺構外 口縁部
3098 1 08-07 〔31〕 川 遺構外 口縁部
3612 1 09-07 〔03〕 Il上 遺構外 胴部
3095 1 08-07 (31〕 皿 遺構外 胴部
3082 1 09-06 (02〕 Il 追構外 胴部
3094 1 08-07 (31) 川 迫構外 胴部
3110 1 09-07 〔11) N 迫構外 胴部
27片
甕 107 12624 20 30-16 〔23〕 N 焼土72 胴部10,底部10
20片
甕 157 12642 2 31-17 〔10〕 川 追構外 胴部 PL② -9-3 
12644 22 31-17 〔10〕 DJ 遺構外 口緑部10,胴部10,底部2
12645 4 31-17 〔10〕 ID 追構外 胴部
12649 1 31-17 〔10〕 川 遺構外 胴部
29片
208 
個体番号 遺物番号破片数 大グリッド 小グリッド 層位・出土位置 関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 172 5630 1 28-16 〔22〕 皿 焼土71 口縁部
6118 1 28-16 〔22〕 I 焼土71 口縁部
5593 1 28-16 〔23〕 lIJ 焼土71 口緑部
5596 1 28-16 〔12〕 Il 焼土71 口縁部
6907 1 27-14 〔12〕 Il 遺構外 口緑部
6636 1 22-13 〔23〕 N 遺構外 口縁部
6637 1 22-13 〔23〕 N 遺構外 口縁部
12810 1 24-13 〔23〕 N 遺構外 口縁部
6638 1 22-13 〔33〕 N 遺構外 口縁部
9片
甕 173 12601 2 30-16 〔22〕 N 焼土72 口緑部 PL② -9-2 
12604 2 30-16 〔22) N 焼土72 口縁部
4片
甕 174 6863 1 30-16 〔33〕 焼土上 焼土72 口縁部
6862 1 30-16 〔33〕 焼土上 焼土72 胴部
6320 1 29-14 (31〕 N 遺構外 口縁部
12827 1 29-15 〔30〕 N 遺構外 口縁部
12767 1 27-14 〔10〕 N 遺構外 口縁部
6909 1 27-13 〔31〕 V 遺構外 口縁部
12846 1 30-15 〔22〕 1V 迫構外 口縁部
12607 1 30-16 (33〕 N 遺構外 胴部
8片
甕 183 619 4 11-05 〔1〕 毅土⑤層 5号竪穴住居 口縁部
3106 1 09-07 〔01〕 ID 遺構外 口縁部
15721 1 05-05 〔13〕 IV 遺構外 口緑部
6片
甕 184 5497 1 26-17 〔不明〕 表土 遺構外 口縁部
5498 2 26-17 （不明〕 表土 遺構外 口縁部
5509 1 26-16 〔22〕 il 遺構外 口縁部
5536 1 26-16 〔33〕 川 遺構外 口縁部
5片
須恵器（甕） 17 12632 10 30-17 〔00〕 il 迫構外 胴部
10片
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Tab. [I]-21 第 2文化層出土土師器杯一覧表
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
j不 1 9508 1 18-15 〔30〕 X ？ 炭化物52 f本部 PL囮-266-1
11548 1 21-17 〔22〕 IV 迫構外 口縁部
11985 1 20-16 〔03〕 IV 迫構外 口縁部
11978 8 20-17 〔11〕 IV 迫構外 f本部7,底音Il
11975 1 20-17 〔01〕 IV 迫構外 （本部
1538 l 21-17 〔12〕 I¥「 追構外 f本部
11533 1 21-17 〔12〕 IV 追構外 f本部
11903 1 21-17 (11〕 IV 追構外 体部
（完形品） 15片
j不 2 2190 9 09-05 (12〕 炭 l号土檄周辺の焼土・炭化物口糸象部6,(本部2,底部1 PL⑫ 1-157-3 
9片 PL⑫ ]-131 
i不 3 1757 4 18-16 (03〕 IV 追構外 口縁部I,f本部2,底部1 PL図—210
4片 PL図—268- 1
i不 4 10829 4 17-17 (11〕 裂土④層 2号竪穴住居 口緑部3,f本部l PL⑫ ]-32-1 
1801 2 17-17 〔11〕 毅土④層 2号竪穴住居 口縁部 PL図 -44
1800 1 17-17 [11〕 骰土④層 2号竪穴（主居 口縁部
10510 2 17-16 〔22〕 裂土④層 2号竪穴住居 口緑部
1812 1 17-17 (22) 骰土④層 2号竪穴住居 （本部
1834 2 17-17 〔20〕 毅土④層 2号竪穴f主居 体部1,底部1
12片
j不 5 555 16 17-17 (11〕 床直 2号竪穴住居 体部15,底部］ PL② -32-2 
9559 5 20-15 〔12〕 X I 炭化物52 口縁部 PL② -45 
21片
j不 6 10796 2 17-11 〔30〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部 PL② -202-1 
10688 1 18-11 〔00〕 マウンド内 炭化物マウンド 口緑部 PL⑫ -21 
10677 I 18-11 〔00〕 マウンド内 炭化物マウンド （本部～底部
（完形品） 4片
j不 7 1163 1 18-20 〔21〕 IV 迫構外 口緑部 PL② -46 
1735 6 17-16 〔11〕 IV 遺構外 口緑部5,f本部～底部l PL固—268- 2
7片
j不 8 960 4 10-05 (31〕 床直 5号竪穴住居 口縁部3,f本部～底部1 PL② -127-2 
4片 PL② -132 
杯 9 1743 1 17-16 〔23〕 床直 2号竪穴住居 口縁部 PL厄l-32-3
9503 2 18-15 (30〕 X I 炭化物52 口縁部 PL厄1-270
7427 6 19-15 〔22) X I 炭化物52 口緑部2,f本部2,底部2
5752 1 19-15 〔22〕 l 炭化物52 口縁部
5761 2 19-15 〔22〕 m 炭化物52 口縁部
5746 1 19-15 〔22〕 Il 炭化物52 口緑部
5740 1 19-15 〔22〕 HI 炭化物52 口緑部
（完形品） 14片
j不 10 1902 2 17-16 〔32〕 毅土④層 2号竪穴住居 口緑部 PL図—202-2
3542 2 17-12 (00〕 マウンド内 炭化物マウンド 口緑部 PL② -212 
10337 1 17-12 〔20〕 マウンド内 炭化物マウンド 口緑部
10486 1 17-11 (23〕 マウンド下面 炭化物マウンド 口緑部
9355 1 17-11 〔13〕 マウンド内 炭化物マウンド 口緑部
10267 1 17-11 (23〕 マウンド内 炭化物マウンド 口緑部
10319 1 17-12 〔21〕 マウンド内 炭化物マウ ンド 口緑部
3520 1 17-12 〔00〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
7565 1 17-12 (31〕 JV 炭化物マウンド 口縁部
3463 I 17-11 〔33) マウンド内 炭化物マウンド 口緑部
9286 I 17-12 〔10) マウンド上面 炭化物マウンド 底部
9366 1 17-11 〔13〕 マウンド内 炭化物マウンド 底部
2321 1 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド f本部
10293 1 17-12 〔20〕 マウンド内 炭化物マウンド （本部
9369 I 17-11 〔13〕 マウンド内 炭化物マウ ンド （本部
8757 1 17-12 〔01〕 マウンド上面 炭化物マウンド f本部
（完形品） 18片
杯 1 2732 10 07-13 〔22〕 V 焼士24 口緑部3,f本部4,底部3 PL図—261 - 1
14800 1 08-13 (30〕 V 焼土24 口縁部 PL図ー271
11774 1 18-15 〔00〕 V 炭化物52周辺 体部
12片
j不 12 1563 l 10-05 〔00) 煙道 5号竪穴住居 PL② -127-1 
（完形品） 1個体 PL図—133
j不 13 1183 4 09-12 〔02〕 図土⑤陪 3号竪穴住居 口縁部1,f本部2,底部1 PL図—100-1
4片 PL図—101
杯 14 14550 1 06-08 〔01〕 ＼り 迫構外 PL② -268-3 
（完形品） 1個体
j不 15 3869 3 10-08 (10〕 IV 迎構外 口縁部2,f本部l PL図ー268-4
3848 4 10-08 〔00〕 IV 迫構外 口緑部3,底部1
3886 1 10-08 (10〕 V 迫構外 底部
（完形品） 8片
210 
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
杯 16 11710 1 15-17 〔31〕 土堀内 3号土堀 口縁部 PL豆)-194-1
11648 2 15-17 (32〕 焼士 焼土41 口縁部 PL② -213 
3329 1 17-11 〔12〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
3395 1 17-11 (21〕 マウンド内 炭化物マウンド 底部
3336 1 17-11 (12〕 マウンド内 炭化物マウンド 1本部
6片
杯 17 10755 1 17-11 〔30〕 マウンド内 炭化物マ ウンド 口縁部 巻頭図版5—上
10442 2 17-11 〔20〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部1,f本部1 PL [IJ-32 
10567 1 17-11 〔31〕 マウンド内 炭化物マウンド f本部 PL四]-202-6
13255 1 07-08 〔31〕 N 焼土18 （本部 PL② -214 
13265 1 07-08 〔31〕 IV 焼土18 体部
14157 1 08-04 〔33〕 N 焼土・炭化物28 （本部
3866 1 10-08 〔21〕 IV 炭化物30 f本部
14220 1 08-05 〔10〕 IV 遺構外 口緑部
9片
j不 18 12063 8 17-17 (12〕 カマド 2号竪穴住居 口縁部6,I本部～底部2 PL豆]-32-4
8片 PL豆J-47
j不 19 2204 5 09-05 〔22〕 焼土 1号土堀周辺の焼土・炭化物口緑部1,j本部4 PL図—157-1
2205 9 09-05 〔22〕 焼土 1号土屎周辺の焼士・炭化物口系象音Il,f本部5,底部3 PL② -134 
14片
杯 20 73 1 19-15 〔33〕 （不明） 炭化物52 口縁部 PL図—266-2
71 2 19-16 〔30〕 （不明） 炭化物52周辺 口縁部1,f本部1
9080 2 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 口縁部1,f本部1
9083 1 19-16 〔20〕 X I 炭化物52 底部
7928 1 19-15 (23〕 X ＇ 炭化物52 底部
7片
j不 21 9801 1 17-13 〔00〕 IV 炭化物マウンド周辺 口緑部 PL厄]-202-3
,. s 
8893 1 17-17 〔11〕 炭 焼土43 口縁部 PL② -215 
9760 1 15-17 〔21) IV 焼土43 口緑音I
8219 1 15-17 〔21〕 m 焼土43 （本部
4片
杯 22 13647 2 08-08 〔31〕 IV 焼土27 f本部 PL図—202-4
10021 I 17-11 〔22〕 マウンド上面 炭化物マウンド 口縁部 PL② -216 
7026 3 17-12 (20〕 IV 炭化物マウンド 口縁部2,f本部l
7ll l 1 17-12 (01〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
6991 I 17-12 (01〕 JV 炭化物マウンド 口縁部3,f本部6,底部2
18片
杯 23 7421 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 口縁部 PL② -266-3 
9097 1 19-15 〔32〕 X I 炭化物52 口縁部
11311 1 19-15 〔32) X I 炭化物52 口緑部
8183 1 19-15 〔11) m 炭化物52 口緑部
7894 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 口緑部
7700 1 19-15 〔23) X I 炭化物52 口縁部
7688 10 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 口縁部6,f本部3,底部1
7907 1 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 底部
17片
j不 24 8041 3 16-18 〔21〕 IV 焼土44 f本部 PL② -202-5 
7981 1 19-15 (10〕 X I 炭化物52 口縁部 PL⑫ -217 
7149 2 17-12 〔20〕 IV 炭化物マ ウンド 口緑部
10679 1 18-1 (00〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁音1;
7030 1 17-12 〔20〕 IV 炭化物マウンド 1本部
8772 1 17-12 〔11) マウンド上面 炭化物マウンド 口緑部
186 I 17-12 〔10〕 （不明） 炭化物マウンド 口緑部
7340 I 17-12 〔10〕 N 炭化物マウンド 口縁音I
7331 1 17-12 〔01〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
7351 1 17-12 〔11〕 IV 炭化物マウンド 底部
7329 1 17-12 (01〕 IV 炭化物マウンド 底部
7394 1 17-12 (21〕 IV 炭化物マウンド （本部
15片 31 
杯 25 8906 1 17-18 〔00〕 裂土④層 2号竪穴住居 底部 PL② -266-4 
11649 2 15-17 〔31〕 焼土 焼土43 口縁部 PL図ー273
11195 1 15-17 〔31〕 IV 焼土43 口縁部
9711 1 16-17 〔01〕 焼土」・.面 焼土43 口縁部
9067 2 19-15 (23〕 X I 炭化物52 口緑部
5814 1 19-16 〔30〕 m 炭化物52周辺 口縁部
5808 1 19-16 〔30〕 [I] 炭化物52周辺 f本部
10826 1 15-14 (22〕 lV 迫構外 口縁部
5301 l 20-17 〔22〕 表採 追構外 底部
1片
i不 26 15946 1 08-09 〔02〕 X 5 4号土堀 口緑部 PLば]-194-3
16049 I 08-09 〔02〕 X 5 4号土城 口縁部 PL厄1-167
211 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号 破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
杯 26 15422 2 08-09 〔02〕 炭化物層 4号土堀 f本部1,底音Il
（つづき） 4片
j不 27 7175 7 26-16 (32〕 炭化物層 炭化物・焼土70 口縁部2,f本部5 PL図 2ー61-2
7200 3 27-16 (03〕 炭化物層 炭化物・焼土70 （本部2,底部1
7194 1 27-16 (03〕 炭化物陪 炭化物・焼土70 f本部
1片
j不 28 11957 1 18-15 〔10〕 N 炭化物52周辺 口緑部 PL② -203-1 
3338 1 17-1 (12〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部 PL② -218 
9257 2 17-11 (13) マウンド上面 炭化物マウンド 口縁部1,I本部1
9308 1 17-11 〔03〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
9205 1 17-11 〔03〕 マウンド上面 炭化物マウンド 口縁部
9307 I 17-11 〔03〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
9310 1 17-11 〔03) マウンド内 炭化物マウンド 口緑部
7130 1 17-12 〔10) N 炭化物マウンド 口縁部
10285 1 17-12 〔20) マウンド内 炭化物マウンド （本部
10310 1 17-12 [21〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
9639 2 17-12 〔11〕 マウンド内 炭化物マウンド 口緑部
2461 1 17-10 〔33〕 マウンド内 炭化物マウンド 底部
9265 1 17-11 〔13) マウンド上面 炭化物マウンド （本部
15片（口縁部～胴部1片番号わからず）
j不 29 1177 1 10-05 〔20〕 カマド 5号竪穴住居 口縁部 PL② -127-4 
196 1 10-05 〔20〕 カマド 5号竪穴住居 底部 PL厄J-135
1195 1 10-05 〔20〕 カマド 5号竪穴住居 f本部
3片
j不 30 3491 8 17-11 (12〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部5,f本部2,底部l PL図—203-2
8701 5 17-1 〔22〕 マウンド上面 炭化物マウンド 口緑部1,f本部4 Pし図-219
9304 1 17-1 〔02〕 マウンド内 炭化物マウンド 体部
3340 1 17-11 (12〕 マウンド内 炭化物マウンド f本部
10253 1 17-11 (22〕 マウンド内 炭化物マウンド f本部
16片
j不 31 15687 1 08-09 (03) x' 4号土堀 口縁部 PL② -194-2 
1865 1 18-10 〔1〕 カクラン 炭化物マウンド 口緑部 PL② -220 
1860 1 18-10 〔12〕 カクラン 炭化物マウンド 底部
2752 l 18-10 〔01〕 マウンド内 炭化物マウンド f本部
4463 1 16-22 〔31〕 1¥「 炭化物42 f本部
9574 6 20-15 〔31〕 X I 炭化物52 口縁部3,I本部3
8148 1 19-14 〔33〕 IV 炭化物52周辺 体部
1717 1 15-08 〔23〕 N 遺構外 f本部
13片
j不 32 185 3 09-1 〔33) 投土⑤層 3号竪穴（主居 口縁部1,f本部1,底部l PL⑫ -100-2 
3片 PL図—168
杯 33 1356 7 11-06 〔20〕 床直 5号竪穴住居 口緑部2,f本部4,底部l
1353 1 11-06 〔20〕 床直 5号竪穴住居 口緑部 PL② -127-5 
1453 1 1-06 〔20〕 床 5号竪穴住居 （本部 PL② -137 
3890 1 08-08 〔30〕 IV 焼土27周辺 f本部
3294 1 09-06 〔20〕 V 1号土檄焼土周辺 体部
1片
j不 34 572 7 18-16 〔23〕 （不明） 炭化物52 口縁部2,f本部5 Pし．②-267-1 
1760 1 18-16 (13〕 炭 炭化物52 （本部
1080 1 19-15 (22〕 X I 炭化物52 底部
7669 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 底部
1759 2 18-16 (13〕 炭 炭化物52 f本部
9052 1 19-15 (12〕 X I 炭化物52 体部
7993 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 1本部
1756 I 18-16 (03〕 炭 炭化物52 1本部
1758 1 18-16 (13〕 炭 炭化物52 体部
16片
杯 35 4386 1 16-22 〔01〕 N 炭化物42 口縁部 PL② -203-3 
4384 1 16-22 (01〕 J¥f 炭化物42 口縁部 PL⑫ -221 
4383 1 16-22 〔01〕 N 炭化物42 口縁部
4387 1 16-22 〔01〕 N 炭化物42 体部
4382 1 16-22 〔01) N 炭化物42 底部
16519 1 16-12 〔不明〕 （不明） 炭化物マウンド周辺 口縁部
4195 1 17-22 〔00〕 N 遺構外 f本部
42 1 13-22 （不明〕 カクラン 迫構外 （本部
8片
j不 36 3496 2 17-11 〔02〕 IV 炭化物マウンド 口縁部1,f本部1 PL② -203-4 
7434 1 19-15 (22〕 X I 炭化物52 口縁音I PL豆)-222
9520 I 20-15 〔02〕 X I 炭化物52 口縁部
7451 1 19-15 〔32〕 X I 炭化物52 口縁部






































































































































































PL. ② -223 































































































































PL. ② -261-4 
PL. 図 203-6
PL. 図—224


















































































































































































































































































PL. ② -261-5 












































































































































j不 50 9084 〔20〕
?? 炭化物52 口縁部6,f本部11,底部2 PL. ② -266-5 
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PL. ② -228 
















































































































































































PL. ② -230 










































































































PL. ② -268-8 












































































































































PL. ② -232 















PL. (—157 -2 
PL⑫ ]-233 


















PL. ② -184 













PL. ② -234 
PL. 図—267-2





































PL. 図— 1 57-4
PL⑫ ]-169 
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PL. ⑫ -185 










j不 73 13549 〔03〕
? ?





個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
j不 75 13071 1 09-11 〔21〕 IV 追構外 口緑部-f本部 PL② -172 
1片
杯 76 14994 1 05-07 〔01〕 IV 焼土7 口緑部-f本部 PL② -277 
15551 1 05-10 〔32〕 焼土 焼土1 口縁部-f本部
3838 l 09-08 (31〕 IV 迫構外 口縁部-f本部
12882 1 09-06 〔01〕 N 迫構外 口緑部-1本部
12966 I 07-07 〔22〕 IV 迫構外 口緑部～（本部
13712 I 09-10 (20〕 IV 迫構外 口縁部-f本部
6片
j不 77 10085 I 18-14 (00) IV 迫構外 （本部
10400 1 18-14 〔22〕 IV 遺構外 底部
2片
j不 78 16303 1 08-09 (13〕 焼土 4号土殷 底部 PL図-278
1片
j不 79 7235 1 19-15 〔11) X I 炭化物52 底部
7445 1 19-15 〔32〕 X I 炭化物52 体部
8864 1 19-15 〔02〕 X I 炭化物52 （本部
8181 1 19-15 〔01〕 I 炭化物52 f本部
4035 1 10-09 〔23〕 V 追構外 f本部
5片
杯 80 14392 l 06-08 〔20〕 V 迫構外 底部
1片
i不 81 1361 1 1-06 (31〕 床 5号竪穴住居 底部 PL厄]-127-7
1片
杯 82 14022 1 08-09 〔02〕 ¥I 4号土堀 底部
9818 l 17-13 〔02〕 IV 追構外 体部
2片
杯 83 13808 I 08-09 (30〕 IV 追構外 底部
5266 I 15-05 〔32) IV 追構外 底部
10635 I 14-12 〔12〕 IV 追構外 底音l
3片
j不 84 16206 2 08-10 〔30〕 V 炭化物・焼土20・21 底部 PL厄]-279
2片
坪 85 1708 I 16-09 〔22〕 IV 追構外 底部
1片
j不 86 2994 l 07-12 〔31〕 ＼り 焼土24 底部
1片
j不 87 7301 1 14-14 (03〕 IV 迫構外 底部
1片
杯 88 88 1 22-21 (31〕 （不明） 追構外 底部
1片
i不 89 242 1 15-21 (30〕 （不明） 炭化物42 底部
1片
j不 90 15133 1 05-11 〔30〕 IV 焼土1 底部 PL② -281 
16175 I 05-10 〔33〕 V 焼土1 底部
2片
j不 91 13360 1 07-08 〔12〕 IV 迎構外 底部
1片
坪 92 14542 I 05-08 〔30〕 V 追構外 底部
14643 I 05-08 〔20〕 V 追構外 底部
2片
坪 93 15693 1 07-09 (32〕 X 7 4号土堀 底部 PL豆]-280
1片
i不 94 3115 1 09-07 〔22〕 JV 追構外 底部 PL—② -282 
4067 1 09-09 [23〕 V 迫構外 底部
2片
i不 95 12980 I 08-07 〔21〕 土堀内 5号土堀 底部
1片
j不 96 5348 I 30-16 〔20〕 Il 追構外 底部
1片
j不 97 15761 1 04-09 (21〕 IV 迫構外 底部
1片
杯 98 13092 2 08-11 〔30〕 lV 炭化物・焼土22 底部 PLほ]-284
13549 1 10-10 (03〕 IV 迎構外 底部
3片
i不 99 15476 2 06-09 〔10〕 焼土 炭化物14 底部 PL② -283 
2片
杯 100 12943 1 08-07 〔1〕 土堀内 5号土堀 底部
14705 I 06-10 〔32) 炭化物層 炭化物16 底部
2片
j不 101 3796 I 09-08 〔00〕 rv 遺構外 底部
1片
217 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
j不 102 6035 1 20-16 〔01〕 川 追構外 底部
1片
j不 103 1350 1 10-06 〔31〕 N 迫構外 底部 PL② -127-6 
1片
j不 104 15086 I 04-08 (11) IV 炭化物4 底部 PL② -285 
14862 1 06-10 〔21) カクラン 炭化物16 底部
2片
j不 105 1501 l 10-05 〔1〕 IV 迫構外 底部
1片
杯 106 12232 2 17-17 〔1〕 カマド 2号竪穴住居 口緑部 PL図—236
9562 I 20-15 〔13〕 X I 炭化物52 口縁部
3片
杯 107 15683 1 07-09 〔32〕 X 1 4号土堀 口縁部 PL② -102 
15670 1 08-09 (03〕 x' 4号土堀 口緑部
16057 1 08-09 (03〕 x' 4号土檄 口縁部
13904 1 09-10 〔03〕 焼土 焼土22 口縁部
4片
j不 108 614 1 10-05 〔13〕 籾土⑤層 5号竪穴住居 口緑部 PL② -186 
1片
i不 109 612 4 10-06 〔21〕 N 追構外 口緑部
1348 1 10-06 〔21〕 N 追構外 口縁部
13103 1 07-1 〔13〕 IV 迫構外 口縁部
6片
j不 10 2964 1 17-10 (10〕 bl 炭化物マウンド 口緑部 PL⑫)-187 
1片 PL図—237
j不 111 15138 2 05-11 〔30) IV 焼土1 口緑部 PL豆]-103
14684 l 06-11 〔20〕 V 遺構外 口縁部
3片
杯 112 187 2 11-04 〔10) IV 遺構外 口縁部-,本部 PL図—136
2片 （口緑部～（本部l片番号わからず）
j不 13 199 1 20-15 〔31〕 X I 炭化物52 口緑部 PL四1-286
9575 I 20-15 〔21〕 X I 炭化物52 口緑部 PL⑫)-267-3 
9570 1 20-15 〔31〕 X I 炭化物52 （本部
8103 2 20-14 〔13) Il 炭化物52周辺 口縁部
10537 I 21-15 (00〕 N 炭化物52周辺 口縁部
11384 1 20-15 〔31〕 IV 炭化物52周辺 口緑部
5697 1 20-15 〔31〕 IV 炭化物52周辺 f本部
10538 1 21-15 〔00〕 IV 炭化物52周辺 （本部
11385 1 20-15 〔32〕 IV 炭化物52周辺 底部
（完形品） 10片
その他（すり鉢形） 1623 4 08-13 〔20〕 煙道内 3号竪穴（主居 PL図—99-1
2687 I 08-12 〔22〕 V 3号竪穴（主居
5片
218 
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PL. ② -262-5 
PL. ②-268-9 

















































須恵器（瓶） 13 10086 〔00〕
? ?
遺構外 口縁部
須恵器 （瓶） 14 9722 〔00〕
? ?
追構外 口緑部





















Tab. [IJ-23 第 2文化層出土土師器甕一覧表
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 1 14572 1 11-06 〔11〕 床 5号竪穴（主居 底音I 巻頭図版4上
2664 14 09-04 〔33〕 土堀内 1号土檄 口緑部 PL② -158 
2467 45 09-04 (33) 土堀内 1号土檄 胴部 PL② -140 
（完形品） 60片
甕 2 2918 57 09-04 〔33〕 土堀内 1号土堀 口縁音121,胴部35,底部1 巻頭図版4上
（完形品） 57片 PL⑫ ]-159 141 
甕 3 14044 5 08-08 〔31〕 V 焼土27 口縁部2,胴部3, PL厄l←261-8 
13648 2 08-08 〔31〕 IV 焼土27 口縁部1,胴部1 PL② -142 
14045 3 08-08 〔31〕 V 焼土27 胴部2,底部l
15550 1 08-07 〔33〕 ＼り 追構外 口縁部
（完形品） 1片
甕 4 10850 9 17-18 〔11〕 床 2号竪穴住居 胴部8,底部l PL② -33-1 
9614 1 17-12 〔11) マウンド内 炭化物マウンド 口緑部 PL② -48 
9335 1 17-11 (12〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
3542 1 17-12 〔00〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
9692 1 17-12 (00〕 マウンド 炭化物マウンド 口緑部
9226 1 17-12 〔00〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部
16646 1 17-11 (30〕 （不明） 炭化物マウンド 口縁部
4201 1 10-11 (33〕 IV 遺構外 口縁部
11124 1 16-13 〔33〕 IV 迫構外 口縁部
11125 1 16-13 〔33) IV 迫構外 口縁部
（完形品） 18片
甕 5 12134 1 21-17 〔22〕 JV 追構外
（完形品） 1個体
甕 6 1511 12 09-12 〔03〕 裂土⑤層 3号竪穴（主居 口縁部3,胴部8,底部l PL⑫ ]-100-4 
（完形品） 12片
甕 7 807 25 19-14 〔11) カマド 1号竪穴住居 口縁部5,胴部15,底部5 PL囮—201 - 1
（完形品） 25片 PL② -2] 
甕 8 1500 15 10-05 〔11〕 床 5号竪穴住居 口縁部6,胴部8,底部1 PL豆J-127-9
（完形品） 15片 PL② -143 
甕 9 737 14 19-14 (11〕 カマド 1号竪穴（主居 口緑部13.胴部～底部l PL図—20-2
（完形品） 14片 PL厄]-22-2
甕 10 582 1 19-14 (30〕 毅土⑤層 1号竪穴（主居 胴部 PL② -207-1 
9870 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部 PL② -23 
9871 2 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
3542 19 17-12 (00〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部17,底部2
9356 1 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9344 1 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9691 1 17-12 〔00〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9676 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10474 2 17-1 〔23〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9421 2 17-1 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
54 1 16-16 〔32〕 （不明） 焼土43周辺 口緑部
8157 1 20-14 (1〕 N 炭化物58 胴部
64 1 19-16 〔31〕 （不明） 炭化物52周辺 口縁部
8134 1 19-14 (30) N 迫構外 胴部
10983 2 19-14 〔10) IV 迫構外 胴部
108 5 20-14 (13〕 （不明） 迫構外 口緑部
112 1 20-14 〔02〕 （不明） 追構外 口縁部
6595 1 22-17 (01〕 N 迫構外 口縁部
44片
甕 1 7991 1 19-15 (22〕 X I 炭化物52 口縁部 PL② -205-2 
16581 1 19-15 〔不明〕 X I 炭化物52 口縁部 PL豆)-49
11859 1 18-15 〔11〕 IV 炭化物52周辺 口緑部
11962 1 18-15 (11) N 炭化物52周辺 口緑部
11521 10 18-15 〔31) IV 炭化物52周辺 口縁部1,胴部8,底部1
12464 1 19-16 〔30〕 N 炭化物52周辺 口緑部
8177 1 19-15 〔01〕 il 炭化物52周辺 胴部
7119 1 17-12 〔01〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
16737 1 17-12 〔11〕 （不明） 炭化物マウンド 口縁部
18片
甕 12 309 1 16-17 〔1〕 （不明） 焼土43 口緑部 PL② -207-2 
275 1 16-17 (10) （不明） 焼土43 口緑音I PL図—50
359 1 16-17 (22〕 （不明） 焼土43 胴部
467 1 16-17 (22〕 炭 焼土43 胴部
300 1 16-17 〔20〕 （不明） 焼土43 胴部
8339 3 16-17 〔11) 焼土 焼土43 胴部
8340 1 16-17 (11) 焼土 焼土43 胴部
8341 1 16-17 〔11〕 焼土 焼土43 胴部
307 2 16-I 7 〔11) （不明） 焼土43 胴部1,底部l
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PL. ② -119-2 
PL⑫ ]-173 
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遺物番号 破片数大グリッド 大グリッド 層位・出土位置関連遺構など
16 1086 l 10-05 (20) 床直 5号竪穴住居
1543 2 10-05 〔叩 煙道 5号竪穴住居
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個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 19 5922 2 22-17 〔21〕 IV 迫構外 胴部
（つづき） 6661 1 22-13 〔12) V 迫構外 口縁部
5945 1 23-16 (13〕 N 追構外 口緑部
5944 1 22-16 〔13〕 N 迫構外 口緑部
5920 5 22-17 (21〕 IV 遺構外 口糸扱音JIU同音~4
6591 2 22-16 [21〕 N 遺構外 口縁部
6627 1 22-16 (31〕 N 追構外 胴音I
6814 1 22-16 〔22) IV 迫構外 胴部
6597 9 23-16 〔03) IV 遺構外 底部
11274 2 21-16 〔22〕 N 遺構外 胴部
5646 I 22-17 〔21〕 N 遺構外 胴部
93 I 22-17 〔32〕 JV 迫構外 胴部
6592 I 22-16 (10〕 N 追構外 胴部
6589 1 22-16 (23) IV 迫構外 胴部
6811 1 22-16 〔21〕 N 迫構外 胴部
5921 1 22-17 (21〕 IV 迫構外 胴部
92 3 22-17 〔32〕 N 迫構外 胴部
5647 1 22-17 〔21〕 IV 迫構外 胴部
5648 1 22-17 〔31〕 N 遺構外 胴部
6581 1 22-16 〔10〕 N 迫構外 胴部
（完形品） 47片
甕 20 9869 1 17-12 (10〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部 PL② -207-3 
9418 4 17-1 (13〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部2,胴部2 PL② -24 
9651 3 17-11 (10〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
2904 1 18-10 (02〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
9423 1 17-11 〔13) マウンド上 炭化物マウンド 口緑部
10279 5 17-12 〔20) マウンド 炭化物マウンド 口縁部
2643 1 18-10 〔02〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2767 1 18-10 〔02〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2067 1 18-10 〔03〕 b' 炭化物マウンド 胴部
9641 1 17-12 〔11〕 マウン．ド 炭化物マウンド 胴部
9653 1 17-12 (10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
8697 3 17-11 (22〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9278 I 17-11 (13〕 マウ ンド上 炭化物マウンド 胴部
2311 1 18-10 (02〕 b' 炭化物マウンド 胴部
7375 1 17-12 (20〕 N 炭化物マウンド 胴部
2069 1 18-10 〔03〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2756 1 18-10 〔ol) b' 炭化物マウンド 胴部
3488 2 17-11 〔13〕 マウンド内 炭化物マウ ンド 胴部
2742 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
10668 2 17-11 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 底部
7935 1 19-15 (33〕 X I 炭化物52 口縁部
9094 1 19-15 (33〕 X ＇ 炭化物52 口縁部
7933 1 19-15 (33〕 X I 炭化物52 口緑部
7651 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 口緑部
7442 1 19-15 〔33) X I 炭化物52 胴部
9070 1 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 胴部
11377 1 20-15 〔13〕 X I 炭化物52 胴部
9093 1 19-15 〔33〕 X L 炭化物52 胴部
9088 3 19-16 〔30〕 X I 炭化物52 底部
9091 3 19-15 (33〕 X ＇ 炭化物52 胴部
5812 2 19-16 (30〕 il 炭化物52 胴部
6052 3 19-16 (03) m 炭化物53 胴部
11109 I 15-12 〔03) N 迫構外 胴部
（完形品） 53片
甕 21 8927 1 19-18 〔01〕 籾土④層 2号竪穴住居 胴部 PL図—39-1
11827 1 16-17 〔02〕 土堀内 3号土堀 口緑部 PL② -240 
12552 1 16-17 〔22〕 IV 焼土43 口縁部
12589 1 16-17 〔23〕 IV 焼土43 胴部
12653 1 16-17 (22〕 N 焼土43 胴部
502 I 16-17 (13) 炭 焼土43 口緑部
12587 4 16-I 7 (22) I¥「 焼土43 口縁部
12586 13 16-17 〔22) IV 焼土43 口縁部
12505 1 16-17 〔12) 焼土 焼土43 胴部
12518 2 16-17 〔22〕 IV 焼土43 胴部
12651 4 16-17 〔22〕 IV 焼土43 胴部
485 1 16-17 〔32〕 b'上 焼土43 胴部
12547 9 16-17 〔23〕 IV 焼土43 胴部
12661 1 16-17 (13〕 N 焼土43 胴部
12596 3 16-17 〔23〕 N 焼土43 胴部
12655 2 16-17 〔12〕 N 焼土43 胴部
224 
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 21 12502 5 16-17 (12〕 焼土 焼土43 胴部
（つづき） 12652 1 16-17 〔22〕 IV 焼土43 胴部
12662 1 16-17 〔13〕 lV 焼土43 胴部
12666 I 16-I 7 〔13〕 IV 焼土43 胴部
12585 1 16-17 〔22〕 IV 焼土43 胴部
12593 1 16-17 〔23〕 IV 焼土43 胴部
12514 1 16-17 〔22〕 焼土 焼土43 胴部
12300 1 16-17 〔12〕 焼土 焼土43 胴部
9714 1 16-17 (01〕 焼土上面 焼土43 胴部
12584 1 I 6-I 7 (12〕 IV 焼土43 胴部
12555 l 16-17 〔12〕 [V 焼土43 胴部
12682 2 16-17 〔02〕 lV 焼士43 底部
8038 2 16-18 〔20〕 IV 焼土43周辺 胴部
9030 3 19-15 (12) X ＇ 炭化物52 口緑部
11323 1 19-15 〔13〕 X ， 炭化物52 口縁音I
11891 1 19-15 〔12〕 X ， 炭化物52 口縁部
9047 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 口緑部
11892 1 19-15 〔13〕 X ， 炭化物52 口縁部
9021 1 19-15 (13〕 X ＇ 炭化物52 口縁部
3327 1 17-11 (12〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
10780 1 17-11 (30〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
10226 2 17-11 〔21〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
2983 l 18-09 (23〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2477 1 17-10 (21〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2086 1 17-09 (23〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2297 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
8760 1 17-12 (10〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部
2397 1 17-10 (20〕 b' 炭化物マウンド 胴部
8662 1 17-11 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
10068 l 17-12 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
2395 1 17-10 〔20〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2651 1 18-10 (10〕 b' 炭化物マウンド 胴部
3546 I 17-12 (00〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
1987 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
7382 1 17-12 〔20〕 N 炭化物マウンド 胴音1
8665 I 17-11 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
10286 1 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
2460 1 17-10 〔33〕 b' 炭化物マウンド 胴部
10690 1 17-11 〔31〕 b' 炭化物マウンド 胴部
10300 1 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10238 1 17-11 〔21〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
399 1 13-21 〔00〕 （不明） 遺構外 口緑部
9840 l 17-13 〔21〕 IV 遺構外 胴部
12553 1 17-13 〔13〕 N 迫構外 胴部
12705 1 10-19 〔21〕 V 追構外 胴部
100片
甕 22 714 2 12-09 〔不明〕 カクラン 4号竪穴（主居 胴部 PL② -119-1 
715 2 12-09 〔02〕 毅土③層 4号竪穴（主居 口緑部
716 1 12-09 〔02〕 裂土③層 4号竪穴住居 底部
717 1 12-09 〔02〕 骰士③層 4号竪穴住居 胴部
718 5 12-09 〔02〕 毅士③層 4号竪穴住居 胴部
719 5 12-09 〔02〕 骰土③層 4号竪穴住居 底部
720 4 12-09 〔02〕 梃土③層 4号竪穴住居 胴部
721 3 12-09 〔02〕 籾土③層 4号竪穴（主居 口緑部
981 51 12-09 〔02〕 裂土③層 4号竪穴住居 口縁部15,胴部36
84片
甕 23 12233 1 17-17 〔1〕 カマド 2号竪穴（主居 胴部 PL② -35-2 
12557 1 15-17 〔12〕 N 焼土41周辺 口縁部 PL⑫ ]-52 
279 1 16-17 〔10〕 （不明） 焼土43 胴部
436 I 16-I 7 〔10〕 炭 焼土43 胴部
9074 3 19-15 (23〕 X I 炭化物52 口縁部
12570 1 20-16 〔10〕 N 炭化物52 口縁部
5773 6 19-15 〔33〕 I 炭化物52周辺 胴部4,底部2
3367 1 17-11 〔13〕 マウンド内 炭化物マウンド 口緑部
2057 4 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2315 I 18-10 〔03〕 b' 炭化物マウンド 口緑部
10265 1 17-11 〔23〕 マウンド 炭化物マウンド 口緑部
3476 2 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 口緑部
2484 1 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 口緑部
2269 1 17-10 〔30) b' 炭化物マウンド 口緑部
7812 1 18-11 〔02〕 N 炭化物マウンド 胴部
225 サクシュコトニ川遺跡 田
個体番号 遺物番号 破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 23 3453 1 17-11 〔32〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
（つづき） 3477 4 17-11 〔10〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
9380 I 17-11 〔13) マウンド 炭化物マウンド 胴部
3421 1 17-11 〔23) マウンド 炭化物マウンド 胴部
6562 2 18-10 (1) マウンド 炭化物マウンド 胴部
9428 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
6567 1 18-10 〔11〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9873 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9872 I 17-12 (10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
1993 1 18-10 〔10〕 b' 炭化物マウンド 胴部
9867 1 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
7368 1 17-12 〔12) JV 炭化物マウンド 胴部
1995 1 18-10 (10) b' 炭化物マウンド 胴部
10488 1 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9251 1 17-1 〔12〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
10482 1 17-11 〔23〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10260 2 17-11 (23〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
2301 1 18-10 (01〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2803 1 17-10 〔33〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2634 1 18-10 〔01〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2909 1 18-10 〔01〕 b' 炭化物マウンド 胴部
9291 1 17-12 (10〕 マウン ド 炭化物マウンド 胴音JI
185 3 17-12 (10) マウンド 炭化物マウンド 胴部
9381 1 17-1 (03〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9315 1 17-11 〔03〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10044 1 17-1 (23〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
3368 1 17-11 (13〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
2759 1 18-10 (02〕 b' 炭化物マウンド 胴部
3465 1 17-12 〔00〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
3448 1 17-11 〔31〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
3450 1 17-11 (32) マウン ド内 炭化物マウンド 胴部
3438 1 17-11 (23) マウンド内 炭化物マウンド 胴部
9866 1 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
2289 1 17-10 〔32〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2395 1 17-10 〔20〕 b'上 炭化物マウンド 胴音1
6564 I 18-10 (21〕 b' 炭化物マウンド 胴部
69片（口縁部2片，胴部l片番号わからず）
甕 24 947 1 10-05 〔20〕 カマド 5号竪穴住居 口縁部 PL図]-130-3
826 I 10-05 〔20〕 投土⑤層 5号竪穴住居 口緑部 PL② -147 
983 I 10-05 〔20〕 カマド 5号竪穴住居 口緑音I
1351 1 10-06 〔20) 床直 5号竪穴住居 口緑部
1029 1 10-05 〔21〕 床直 5号竪穴（主居 胴部
1210 1 10-05 〔32〕 床直 5号竪穴（主居 胴部
1500 2 10-05 〔11〕 床 5号竪穴住居 胴部
1503 2 10-05 〔10〕 煙道 5号竪穴（主居 胴部
1026 I 10-05 (21) 床直 5号竪穴（主居 胴部
1212 I 10-05 〔32) 床直 5号竪穴（主居 胴部
949 1 10-05 〔20〕 カマド 5号竪穴住居 胴部
985 2 10-05 〔20〕 カマド 5号竪穴住居 胴部
991 1 10-05 〔21〕 床 5号竪穴（主居 胴部
951 1 10-05 〔20) カマド 5号竪穴（主居 胴部
748 1 10-05 〔30〕 骰土⑤層 5号竪穴住居 胴部
178 1 10-05 〔20〕 カマド 5号竪穴住居 胴部
945 1 10-05 〔20〕 床直 5号竪穴住居 口縁部
953 1 10-05 (31〕 床直 5号竪穴住居 口縁部
742 1 1-04 (11〕 骰土⑤層 5号竪穴住居 口縁部
2218 1 10-05 〔00〕 図土⑤層 5号竪穴住居 口緑部
743 1 10-04 〔23〕 炭 1号土朕周辺の焼土・炭化物胴部
617 1 10-04 〔23〕 炭 1号土堀周辺IJ)焼土・炭化物胴部
744 1 10-04 (23) 炭 1号土檄周辺の焼土・炭化物胴部
810 1 10-04 (22〕 炭 1号土探周辺の焼土・炭化物胴部
691 1 10-04 〔23〕 炭 1号土堀周辺の焼土・炭化物胴部
746 1 10-04 〔23〕 炭 1号土堀周辺の焼土・炭化物胴部
14046 1 09-07 (01〕 炭 6号土檄 口緑部
14352 1 08-07 (32〕 土堀内 6号土檄 口縁部
14353 1 08-07 〔32) 土堀内 6号土腋 口縁部
14107 2 08-07 〔32〕 炭 6号土堀 口緑部
15513 1 08-07 〔32〕 土横床面 6号土堀 胴部
15096 1 09-07 〔02〕 土堀内 6号土J廣 胴部
15098 1 08-07 (32〕 土堀床面 6号土檄 胴部
13972 1 08-07 (31〕 土堀内 6号土檄 口縁部
226 
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 暦位・出土位匿関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 24 13959 1 08-07 (21〕 N 6号土堀周辺 口縁部
（つづき） 3873 1 09-07 〔01〕 V 6号土城周辺 口縁部
3752 1 09-07 〔03〕 N 6号土堀周辺 胴部
3753 2 09-07 (03〕 N 6号土城周辺 胴部
3748 1 09-07 (03〕 N 6号土披周辺 胴部
15514 1 09-07 (02〕 焼土 6号土堀周辺 胴部
3169 1 09-07 〔12〕 V 6号土堀周辺 胴部
3170 1 09-07 〔22〕 V 6号土堀周辺 胴部
12872 1 08-07 〔21〕 N 6号土堀周辺 胴部
12782 2 08-07 〔22〕 N 6号土堀周辺 胴部
13958 1 08-07 〔21〕 N、 5号土堀周辺 口縁
13957 1 08-07 〔21〕 N 5号土堀周辺 口縁
3212 1 17-11 〔22〕 N 炭化物マウ ンド 胴部
1852 1 18-10 〔01〕 カクラン 炭化物マウ ンド 底部
1181 1 ll-04 〔20〕 N 迫構外 口縁部
1536 1 10-05 〔01) N 遺構外 胴部
1179 1 1-04 〔20〕 N 追構外 胴部
1294 1 10-05 〔11〕 N 追構外 胴部
3127 1 09-06 〔21〕 V 遺構外 胴部
5191 I 09-06 〔10〕 IV 追構外 胴部
16113 I 06-08 〔01〕 V 遺構外 胴部
61片（口縁部2片番号わからず）
甕 25 5339 3 13-09 (31〕 N 炭化物36 胴部 PL② -263-1 
1 1 15-07 (23〕 （不明） 炭化物39 胴部
5271 1 15-07 〔13〕 （不明） 炭化物39 胴部
1222 1 12-08 〔31〕 N 追構外 胴部
1223 1 12-08 〔31〕 N 迫構外 胴部
1224 1 12-08 〔31〕 N 遺構外 胴部
1221 1 12-08 〔31〕 N 迫構外 胴部
1225 2 12-08 〔31〕 N 遺構外 底部
1226 1 12-08 〔31〕 N 遺構外 胴部
1636 1 12-08 〔22〕 IV 遺構外 胴部
4570 3 14-08 〔23〕 N 迫構外 口縁部
4571 6 14-08 〔23〕 N 迫構外 口縁部
4572 1 14-08 〔23〕 N 迫構外 口縁部
4725 1 14-07 〔30〕 N 遺構外 口縁部
4564 1 14-07 〔21〕 N 遺構外 口縁部
1339 1 13-08 〔01〕 N 遺構外 口縁部
10 1 15-08 〔31〕 （不明） 遺構外 口縁部
1 15-08 〔21〕 （不明） 遺構外 口緑部
4576 I 14-08 (30〕 N 遺構外 口緑部
4575 I 14-08 (30〕 1V 迫構外 口縁部
4577 I 14-08 (30〕 N 迫構外 口緑部
4562 I 14-08 〔20〕 N 迫構外 口緑部
4561 2 14-08 〔20〕 N 迎構外 口緑部
1640 l 13-08 〔13〕 N 迫構外 口緑部
4579 1 14-09 〔00〕 IV 迫構外 口縁部
4729 1 13-08 〔31〕 IV 追構外 口緑部
1 15-08 〔01〕 N 遺構外 胴部
4574 I 14-08 〔30〕 il 遺構外 胴部
1234 l 13-08 (10〕 カクラ ン 遺構外 胴部
I 15-08 〔00〕 （不明） 遺構外 胴部
2 15-08 〔10〕 （不明） 迫構外 胴部
722 1 15-07 〔03〕 N 迫構外 胴部
12 1 16-08 〔1〕 （不明） 迫構外 胴部
1232 1 13-08 (01〕 I¥' 迫構外 胴部
1338 1 13-08 〔01) IV 迫構外 胴音I
1639 2 13-08 〔22〕 N 遺構外 胴部
4568 1 14-08 〔23〕 IV 遺構外 胴部
4569 I 14-08 〔23〕 IV 遺構外 口縁部
4567 2 14-08 (23〕 N 遺構外 口緑部
4595 1 14-09 〔30〕 N 遺構外 口緑部
1239 1 13-08 〔11〕 カクラン 追構外 口縁部
1484 1 13-08 〔12〕 j¥f 迫構外 口縁部
1341 1 13-08 (01〕 j¥f 迫構外 口縁部
1405 1 13-08 〔11〕 カクラン 迫構外 口縁部
4555 2 14-08 〔00〕 Il 遺構外 口縁部
4566 7 14-08 〔22〕 IV 遺構外 口縁部
4556 I 14-08 〔00〕 皿 遺構外 口緑部
1342 1 13-08 (11〕 JV 迫構外 口縁部
5149 1 18-07 (10〕 N 遺構外 口縁部
227 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 25 5479 1 17-06 ⑬3〕 N 迫構外 口縁部
（つづき） 5018 1 15-06 〔13〕 IV 迫構外 口縁部
5158 1 16-07 〔00) IV 迫構外 口縁部
5151 1 17-07 〔30〕 N 追構外 口緑部
5473 1 17-06 〔32) IV 遺構外 口緑部
5336 1 14-07 〔03〕 N 迫構外 底部
76片 （底部l片番号わからず）
甕 26 83 1 19-15 (32〕 （不明） 炭化物52 胴部 PL⑫ -53 
4501 11 20-16 (33〕 N 炭化物52周辺 口縁部5,胴音16 PL⑫ ]-267-6 
11461 1 20-16 〔21〕 JV 炭化物52周辺 口縁部
12470 1 20-17 〔30〕 N 炭化物52周辺 口縁部
5687 1 20-16 〔33〕 N 炭化物52周辺 口縁部
6013 1 20-16 〔13〕 皿 炭化物52周辺 底部
9458 2 20-16 (22〕 IV 炭化物52周辺 胴部
5688 1 20-16 〔32〕 I 炭化物52周辺 胴部
9591 1 20-16 〔31〕 Il 炭化物52周辺 胴部
7604 1 20-16 〔22〕 皿 炭化物52周辺 胴部
213 6 20-16 〔33) （不明） 炭化物52周辺 胴部
11475 2 20-16 〔32〕 N 炭化物52周辺 胴部
11464 1 20-16 〔22〕 N 炭化物52周辺 胴部
210 2 20-16 〔32〕 （不明） 炭化物52周辺 胴部
201 1 20-15 (32〕 （不明） 炭化物52周辺 胴部
209 1 20-16 (32〕 （不明） 炭化物52周辺 胴部
211 1 20-16 〔32〕 （不明） 炭化物52周辺 胴部
5686 1 20-16 〔33) N 炭化物52周辺 胴部
12670 1 21-15 〔33) IV 炭化物52周辺 底部
11483 6 20-16 〔33〕 IV 炭化物52周辺 胴部3,底部3
11476 1 20-16 〔32〕 IV 炭化物52周辺 胴部
6014 1 20-16 〔23〕 il 炭化物52周辺 胴部
11479 1 20-16 〔33〕 IV 炭化物52周辺 底部
46片（胴部5片番号わからず）
甕 27 650 1 19-14 (20〕 床直 1号竪穴住居 口縁部 PL []-3 
574 1 19-14 〔21〕 床直 1号竪穴住居 口縁部 PL② -20-3 
575 1 19-14 〔21〕 床直 1号竪穴住居 口縁部 PL② -54 
577 1 19-14 〔31〕 床直 1号竪穴住居 口縁部
578 1 19-14 〔31〕 床直 1号竪穴住居 胴部
579 1 19-14 〔31) 床直 1号竪穴住居 胴部
581 2 19-14 〔31〕 床直 1号竪穴住居 胴部1,底部1
678 1 19-14 〔10〕 床直 1号竪穴住居 胴部
735 1 19-14 (11〕 カマド 1号竪穴住居カマト‘左袖胴部
736 1 19-14 (12) カマド 1号竪穴住居カマド右柚口縁部
11828 1 16-17 (02〕 土堀内 3号土堀 胴部
16561 1 18-13 〔不明〕 焼土 焼土48 胴部
7067 2 18-13 (30〕 IV 焼土47・48周辺 口縁部
11645 1 18-12 (33〕 N 焼土47・48周辺 口緑部
12394 5 19-13 〔10) N 焼土47・48周辺 口縁部2,胴部3
10215 8 19-13 〔10〕 IV 焼土47・48周辺 口緑部7,胴部1
6797 1 19-13 〔10〕 JV 焼土47・48周辺 口縁部
10209 3 18-13 (33〕 N 焼土47・48周辺 胴部
6726 1 19-12 (22〕 N 焼土47・48周辺 胴部
12044 1 19-12 (03〕 IV 焼土47・48周辺 胴部
10216 1 19-13 〔10〕 N 焼土47・48周辺 胴部
6725 1 19-12 〔13) N 焼土47・48周辺 胴部
6844 1 18-13 〔31〕 IV 焼土47・48周辺 胴部
6841 1 18-13 〔30〕 IV 焼土47・48周辺 胴部
12393 1 19-13 (00〕 IV 焼土47・48周辺 胴部
10159 2 18-13 〔20〕 N 焼土47・48周辺 胴部
6650 1 19-12 〔03〕 IV 焼土47・48周辺 胴部
10160 1 18-14 (20〕 N 焼土51 胴部
10165 3 18-14 〔21) IV 迫構外 胴部
10379 1 19-13 〔20〕 N 追構外 胴部
10214 3 19-13 〔10〕 IV 迫構外 胴部
（完形品） 51片
甕 28 9913 1 17-16 (32〕 床 2号竪穴（主居 胴部 PL② -38-1 
6855 5 17-12 (01〕 ]¥f 炭化物マウ ンド 口縁部3,胴部2 PL豆)-55
3203 3 17-1 〔32〕 N 炭化物マウンド 口縁部
7159 3 17-12 〔21〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
171 5 17-1 (02〕 （不明） 炭化物マウンド 口縁部
183 10 17-12 (00〕 （不明） 炭化物マウンド 口縁部
3341 1 17-1 〔12〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
8368 3 17-12 〔00) N 炭化物マウンド 口縁部
228 
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 28 7328 1 17-12 〔01〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
（つづき） 7004 3 17-12 〔10〕 IV 炭化物マウンド 口縁部1,胴部2
7006 4 17-12 〔11〕 N 炭化物マウンド 口緑部
7134 1 17-12 〔10〕 N 炭化物マウンド 口縁部
8375 1 16-12 〔30〕 IV 炭化物マウンド 胴部
8381 1 16-12 〔30〕 N 炭化物マウンド 胴部
8382 1 16-12 〔30〕 N 炭化物マウンド 胴部
8377 1 16-12 〔30〕 N 炭化物マウンド 胴部
7809 1 17-11 〔32〕 N 炭化物マウンド 胴部
7120 2 17-12 〔01〕 N 炭化物マウンド 胴部
3359 1 17-11 〔13〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
8686 2 17-11 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
7355 1 17-12 (11〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
7544 1 17-12 (21〕 N 炭化物マウンド 胴部
7022 2 17-12 (20〕 IV 炭化物マウンド 胴部
7020 2 17-12 〔20〕 N 炭化物マウンド 胴部
6992 4 17-12 〔01〕 N 炭化物マウンド 胴部
3501 2 17-11 〔03〕 N 炭化物マウンド 胴部
7005 1 17-12 〔10) N 炭化物マウンド 胴部
7003 1 17-12 〔10) N 炭化物マウ ンド 胴部
8450 2 16-12 〔31〕 N 炭化物マウンド 胴部
7032 2 17-12 〔20〕 N 炭化物マウンド 胴部
8142 1 16-12 〔31〕 IV 炭化物マウンド 胴部
7542 1 17-12 〔21〕 JV 炭化物マウンド 胴部
7017 2 17-12 〔20〕 IV 炭化物マウンド 胴部
7339 1 17-12 〔10〕 N 炭化物マウンド 胴部
10010 2 17-11 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
10023 1 17-11 〔22〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
8700 2 17-11 〔22〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
6854 1 17-12 〔01〕 IV 炭化物マウンド 胴部
6853 1 17-12 〔01〕 IV 炭化物マウンド 胴部
3472 1 17-12 〔00〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
7353 1 17-12 〔11〕 N 炭化物マウンド 胴部
8367 1 17-12 〔30〕 IV 炭化物マウンド 胴部
9425 1 17-1 〔13〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
7115 1 17-12 〔01〕 N 炭化物マウンド 胴部
7113 3 17-12 〔01〕 IV 炭化物マウンド 胴部
8354 3 16-12 〔31〕 IV 炭化物マウンド 胴部
7126 I 17-12 〔10〕 N 炭化物マウンド 胴部
7032 2 17-12 〔20〕 JV 炭化物マウンド 胴部
3384 2 17-11 〔21〕 マウンド内 炭化物マウンド 底部
6993 2 17-12 〔01〕 N 炭化物マウ ンド 胴部
176 2 17-11 〔13〕 （不明） 炭化物マウンド 底部
180 1 17-11 〔13〕 （不明） 炭化物マウンド 底部
3360 1 17-11 〔13〕 マウンド内 炭化物マウンド 底部
3344 1 17-1 (13〕 マウンド内 炭化物マウ ンド 胴部
103片（胴部3片番号わからず）
甕 29 3429 1 17-11 〔23〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部 PL② -205-3 
8666 1 17-11 (21〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部 PL図 5ー6
7039 1 17-12 〔21〕 N 炭化物マウンド 口緑部
8351 2 16-11 〔33〕 IV 炭化物マウンド 口緑部
7348 1 17-12 〔11〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
3432 1 17-11 〔23〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
3424 1 17-11 〔23〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
6858 I 17-12 〔01〕 IV 炭化物マウンド 口緑部
3314 I 17-11 〔1〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
3383 I 17-I I 〔21〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
8781 1 17-12 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部
8484 1 16-12 〔31〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
8449 1 16-12 〔31〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
3413 1 17-11 〔22〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
10437 I 17-11 〔32〕 マウンド 炭化物マウンド 口緑部
3410 I 17-11 〔22〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
3396 I 17-11 〔21〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
3425 1 17-11 〔23〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
3426 1 17-11 〔23〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
10457 1 17-11 〔22〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
7031 1 17-12 〔20〕 [V 炭化物マウンド 口縁部
3312 1 17→ 11 〔10〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
2040 1 17-09 〔33〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
3318 I 17-11 〔11〕 マウンド内 炭化物マウンド 口緑部
229 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号 破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 29 3460 1 17-11 〔33〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
（つづき） 8672 1 17-1 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部
8608 1 18-10 (03〕 マウンド上 炭化物マウンド 口緑部
7034 I 17-12 〔21〕 N 炭化物マウンド 口縁部
8763 1 17-12 〔10〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部
3390 2 17-11 〔21〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
8664 1 17-11 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部
3418 2 17-11 〔22〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
8715 1 17-11 (23〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部
10011 I 17-1 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部
10069 1 17-11 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 口緑部
10194 I 17-13 〔21〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
7166 1 17-12 (30〕 N 炭化物マウンド 口縁部
3537 1 16-11 〔33〕 IV 炭化物マウンド 口緑部
7152 1 17-12 〔20〕 JV 炭化物マウンド 口縁部
7042 1 17-12 〔30〕 N 炭化物マウンド 口縁音I
9628 1 17-12 〔1〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
7122 3 17-12 (01〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
3508 3 17-12 〔00〕 JV 炭化物マウンド 胴部
6994 1 17-12 〔01〕 IV 炭化物マウンド 胴部
6855 1 17-12 〔01〕 IV 炭化物マウンド 胴部
8355 1 16-12 〔31〕 IV 炭化物マウンド 胴音I
7135 1 17-12 〔10〕 IV 炭化物マウンド 胴部
7545 12 17-12 〔21〕 IV 炭化物マウンド 胴音I
7037 I 17-12 〔21〕 IV 炭化物マウンド 胴部
1986 1 18-10 〔00) b' 炭化物マウンド 胴部
10014 I 17-11 〔21〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
7339 1 17-12 (10〕 IV 炭化物マウンド 胴部
10020 1 17-11 〔22〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
2988 2 18-09 〔03〕 b' 炭化物マウンド 胴部
3180 3 18-11 〔03〕 IV 炭化物マウンド 胴音I
2483 1 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2479 1 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2403 1 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2476 1 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2977 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2494 1 17-10 (31〕 b' 炭化物マウンド 胴部
3380 1 17-11 〔21〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
3381 2 17-11 〔21〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
7381 1 17-12 〔20〕 N 炭化物マウンド 胴部
8496 1 16-11 (11〕 IV 炭化物マウンド 胴部
8782 1 17-12 (21〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
3376 1 17-11 (21〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
7029 1 17-12 (20〕 [V 炭化物マウンド 胴部
7801 1 17-12 (30〕 IV 炭化物マウンド 胴部
2032 1 18-10 (10〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2395 2 17-10 〔20〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2402 1 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 底部
2487 1 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 胴部
3392 1 17-11 〔21〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
8588 1 16-17 (22〕 川 焼土43 口縁部
8585 1 16-17 〔31〕 皿 焼土43 口縁部
12599 I 16-17 〔13〕 JV 焼土43 胴部
388 1 16-17 〔30) （不明） 焼土43 口緑部
12668 1 16-17 〔13) IV 焼土43 胴部
12665 1 16-17 〔13〕 IV 焼土43 胴部
12290 1 16-17 〔31〕 煙道に落込 焼土43 胴部
12499 1 16-17 〔31〕 煙道に落込 焼土43 胴部
9079 3 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 胴部
12174 1 15-12 〔22〕 IV 迫構外 口縁部
109片（口縁部3片番号わからず）
甕 30 1802 3 17-17 〔11〕 床直 2号竪穴住居 口縁部 PL② -38-2 
10517 1 17-16 〔23〕 床 2号竪穴住居 口縁部 PL四J-57
11013 1 17-18 〔01〕 床 2号竪穴住居 口縁部
7515 1 13-15 〔10) IV 焼土37 胴部
12298 1 16-17 〔12〕 焼土 焼土43 口縁部
9999 1 16-17 〔12〕 焼土 焼土43 胴部
5785 2 19-15 (23〕 ID 炭化物52 口縁部
11369 1 20-15 〔10〕 X ＇ 炭化物52 口縁部
5775 2 19-15 〔33〕 il 炭化物52 口縁部
11079 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 口縁部
230 
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 30 9462 1 20-16 〔23〕 IV 炭化物52周辺 口緑部
（つづき） 11465 1 20-16 〔23〕 N 炭化物52周辺 口縁部
7606 1 20-16 〔22〕 il 炭化物52周辺 口縁部
6640 1 18-10 (10〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
9882 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
2458 1 17-10 〔33〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
9434 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
9279 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
10294 1 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
2438 1 17-10 〔31〕 b' 炭化物マウンド 口緑部
9204 1 17-1 〔02〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
10585 1 17-1 〔32〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
9447 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
9212 1 17-11 〔03〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部
9218 1 17-12 〔00〕 マウンド上 炭化物マウンド 口縁部
9667 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
9685 1 17-12 〔00〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10017 1 17-11 (21〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
186 1 17-12 (lo〕 （不明） 炭化物マウンド 胴部
7105 1 17-12 〔00〕 IV 炭化物マウンド 胴部
3468 1 17-12 〔00〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
3529 1 17-12 〔00〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
187 2 17-12 (10〕 （不明） 炭化物マウンド 胴部
3371 1 17-11 (20〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
8657 1 17-11 〔20〕 マウンド上 炭化物マウ ンド 胴部
2444 3 17-10 (32〕 b' 炭化物マウ ンド 胴部
2399 2 17-10 (20〕 b' 炭化物マ ウンド 胴部
2436 1 17-10 (31〕 b' 炭化物マウンド 胴部
10962 1 17-10 〔33) マウンド 炭化物マウンド 胴部
2889 1 17-10 〔33〕 b' 炭化物マウ ンド 胴部
2911 1 18-10 〔02〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2296 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2763 1 18-10 (02〕 b' 炭化物マウンド 胴部
9663 I 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウ ンド 胴部
2055 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2056 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
3443 1 17-1 〔30〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
9892 1 17-12 [12〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9893 1 17-12 〔12) マウンド 炭化物マウンド 胴部
9625 1 17-12 〔1〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9624 1 17-12 〔11〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9620 1 17-12 〔I〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
7324 1 17-12 〔01〕 N 炭化物マウンド 胴部
9672 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウ ンド 胴部
9493 1 17-12 〔12〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
189 2 17-12 〔1〕 N 炭化物マウンド 胴部
3264 1 17-11 〔23〕 IV 炭化物マウンド 胴部
8642 2 17-11 〔12〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
10060 1 17-11 〔23〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
3253 1 17-11 〔23〕 IV 炭化物マウンド 胴部
3511 1 17-12 (00〕 マウンド内 炭化物マウンド ｀ 胴部
3515 3 17-12 (00〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
3199 1 17-11 〔23〕 N 炭化物マウ ンド 胴部
8731 1 17-11 〔31〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
3513 1 17-12 〔00〕 マウンド上 炭化物マウンド 底部
9443 2 17-12 (10〕 マウンド 炭化物マウンド 底部
3512 1 17-12 (00〕 マウンド 炭化物マウ ンド 底部
80片（胴部4片番号わからず）
甕 31 11302 1 17-16 〔33〕 毅土④層 2号竪穴住居 口縁部 PL図—41-1
10837 1 17-17 〔02〕 床直 2号竪穴住居 口縁部 PL⑫)-58 
1888 1 17-16 〔23〕 床直 2号竪穴住居 胴部
11844 1 17-16 〔23〕 床直 2号竪穴住居 胴部
10119 1 17-17 〔03〕 床直 2号竪穴住居 胴部
11826 1 15-17 (32〕 土堀内 3号土堀 胴部
370 2 16-17 (32〕 （不明） 焼土43 口縁部
11199 1 16-17 (22〕 焼土 焼土43 胴部
9716 1 16-17 〔22〕 IV 焼土43 胴部
9087 2 19-16 〔30〕 X I 炭化物52 口緑部
9599 I 20-16 〔21〕 il 炭化物52周辺 胴部
9597 1 20-16 〔21〕 皿 炭化物52周辺 胴部
11389 1 20-15 〔33〕 IV 炭化物52周辺 胴部
231 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 31 7605 1 20-16 〔22〕 il 炭化物52周辺 底部
（つづき） 9590 1 20-16 〔20〕 皿 炭化物52周辺 底部
11458 1 20-16 〔20〕 IV 炭化物52周辺 底部
2084 1 18-09 〔03〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2491 1 17-10 〔22〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2907 1 18-10 (01〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
6605 1 18-10 〔21〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
10441 1 17-11 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
2490 1 17-10 (22〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2990 1 18-09 (03〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
1919 l 17-10 (31〕 カクラン 炭化物マウンド 口縁部
2828 I 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 口緑部
2975 I 18-10 (00〕 b' 炭化物マウンド 口緑部
10960 1 17-11 〔30〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9238 1 17-11 〔10〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
1927 1 17-10 (13〕 b' 炭化物マウンド 胴部
6606 2 18-10 〔21〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
2250 1 17-10 〔13〕 b' 炭化物マウンド 胴部
10967 1 17-10 〔23〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9237 1 17-11 〔10〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
9240 1 17-11 (10〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
2300 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
9248 1 17-11 〔12〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
8629 1 17-1 〔10〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
8625 1 17-11 (03〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
2895 1 17-10 国） b' 炭化物マウンド 胴部
2744 I 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2650 1 18-10 (10〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2631 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2747 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
10463 1 17-11 〔22〕 マウンド下 炭化物マウンド 胴部
10459 1 17-11 〔22〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10963 1 17-10 〔33〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
2745 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
1867 1 18-10 (12〕 カクラン 炭化物マウンド 胴部
1866 1 18-10 〔01〕 カクラン 炭化物マウンド 胴部
6607 1 18-10 (21〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9430 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 底部
5888 1 14-14 〔22〕 Il 遺構外 口橡部
7748 I 14-15 〔20〕 N 遺構外 口緑部
7507 1 14-15 〔20〕 IV 遺構外 口縁部
1155 6 13-14 〔31〕 N 遺構外 口縁部4,胴部2
5883 2 14-14 〔02〕 I 遺構外 口縁部
5882 1 14-14 〔02〕 il 追構外 口縁部
160 1 13-14 (31〕 （不明） 迫構外 胴部
67片（胴部2片番号わからず）
甕 32 554 1 17-17 〔11〕 床 2号竪穴住居 口縁部 PL② -35-1 
555 6 17-17 〔1〕 床 2号竪穴住居 口橡部1,胴部5 PL⑫ ]-59 
396 1 17-17 (22〕 （不明） 2号竪穴住居 胴部
12516 1 16-17 〔22〕 焼土 焼土43 口緑部
475 5 16-17 〔22〕 b'上 焼土43 胴部
471 1 16-17 〔22〕 b'上 焼土43 胴部
476 1 16-17 〔22〕 b'上 焼土43 胴部
12549 1 16-17 〔23〕 N 焼土43 胴部
8347 1 16-17 〔12) 焼土 焼土43 胴部
474 1 16-17 (22〕 b'上 焼土43 胴部
375 1 16-17 〔32〕 （不明） 焼土43 胴部
363 1 16-17 〔22〕 （不明） 焼土43 胴部
365 1 16-17 〔32) （不明） 焼土43 胴部
8480 1 16-17 〔22〕 （不明） 焼土43 胴部
12514 1 16-17 〔22〕 焼土 焼土43 胴部
511 1 16-17 (23〕 b'上 焼土43 胴部
374 1 16-17 〔32〕 （不明） 焼土43 胴部
8586 2 16-17 〔32〕 il 焼土43 胴部
12519 2 16-17 (32〕 焼土 焼土43 胴部
8481 1 16-17 〔22} 焼土 焼土43 胴部
8476 1 16-17 〔22〕 焼土 焼土43 胴部
373 1 16-17 〔32〕 （不明） 焼土43 胴部
367 1 16-17 〔32〕 （不明） 焼土43 胴部
515 1 16-17 〔23〕 b'上 焼土43 胴部
477 1 16-17 (22〕 b'上 焼土43 胴部
232 
個体番号 破片番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置 関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 32 7099 l 20-15 (02) 焼土上面 炭化物52 胴部
（つづき） 9002 1 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 胴部
1047 8 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
11046 5 19-15 〔12) X I 炭化物52 胴部
9045 1 19-15 〔12) X I 炭化物52 胴部
7243 1 19-15 〔22) X I 炭化物52 胴部
9042 1 19-15 (12) X ＇ 炭化物52 胴部
9038 1 19-15 (12〕 X I 炭化物52 胴部
9017 7 19-15 (13〕 X I 炭化物52 胴部
9041 4 19-15 (12〕 X I 炭化物52 胴部
9019 4 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 胴部
9018 4 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 胴部
9023 3 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 胴部
1050 2 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
1321 l 19-15 〔12〕 X ？ 炭化物52 胴部
2820 1 17-10 〔32) b' 炭化物マウンド 胴部
10937 l 21-17 〔22〕 IV 迫構外 胴部
4732 l 13-08 〔33〕 IV 追構外 胴部
4581 1 14-09 〔02) IV 迫構外 胴部
4529 I 13-09 〔01) N 追構外 胴部
85片（底部1片番号ナシ）
甕 33 565 2 17-17 (23) 毅土④層 2号竪穴住居 胴部 PL豆]-37-2
549 l 17-17 (21〕 骰土④陪 2号竪穴f主居 胴部 PL② -60 
397 1 17-17 (22〕 （不明） 2号竪穴住居 胴部
545 1 17-17 〔31〕 （不明） 2号竪穴住居 胴部
396 1 17-17 (12〕 （不明） 2号竪穴住居 底部
559 l 17-17 〔22〕 毅土④層 2号竪穴（主居 底部
9482 22 16-17 〔30〕 焼土 焼土43 口縁部II,胴部10,底部］
123 2 16-17 (30〕 （不明） 焼土43 口緑音Il,胴部l
124 4 16-17 〔30〕 （不明） 焼土43 口緑部2,胴部2
385 2 16-17 〔30) （不明） 焼土43 胴部
9481 1 16-17 〔20〕 焼土 焼土43 胴部
125 15 16-17 〔30〕 （不明） 焼土43 胴部
273 1 16-16 〔33〕 （不明） 焼土43 胴部
8322 I 16-17 (31〕 焼土 焼土43 胴部
384 2 16-17 〔30〕 （不明） 焼土43 胴部
8307 I 16-I 7 〔20〕 焼土 焼土43 胴部
378 I 16-17 〔31) （不明） 焼土43周辺 胴部
1687 I 17-16 〔03) カクラン 焼土43周辺 胴部
8594 I 16-15 〔23〕 I 焼土43周辺 胴部
57 I 16-18 〔30) （不明） 焼土43周辺 胴部
13 1 16-17 〔20〕 （不明） 焼土43周辺 胴部
296 2 16-17 〔20〕 （不明） 焼土43周辺 胴部
11146 1 15-17 〔31〕 IV 焼土43周辺 胴部
390 I 16-17 〔30〕 （不明） 焼土43周辺 胴部
350 1 16-17 〔22〕 （不明） 焼土43周辺 胴部
68片
甕 34 1900 1 17-16 〔32〕 床直 2号竪穴住居 胴部 PL⑫ ]-37-1 
11012 1 16-18 〔31〕 床直 2号竪穴（主居 胴部 PL② -61 
11836 l 17-16 (32〕 床直 2号竪穴住居 胴部
524 1 17-16 〔32〕 床直 2号竪穴住居 胴部
1841 1 18-17 〔20〕 床直 2号竪穴（主居 胴部
10873 l 19-17 (01〕 床直 2号竪穴住居 胴部
1692 1 17-17 〔01〕 IV 2号竪穴住居 胴部
120 3 16-17 (23〕 （不明） 焼土43 胴部
1563 I 16-17 〔02) 焼土 焼土43 胴部
8212 8 15-17 〔22) I 焼土43 胴部
11665 3 16-17 〔02〕 焼土 焼土43 胴部
1564 2 16-17 (02〕 焼土 焼土43 胴部
1682 I 16-I 7 〔02〕 焼土 焼土43 胴部
12540 2 16-17 〔23〕 IV 焼土43 胴部
12536 I 16-17 〔13〕 IV 焼土43 胴部
1060 1 13-14 (01〕 IV 焼土34周辺 胴部
6719 1 19-12 〔1〕 N 焼土47周辺 胴部
7412 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 口緑部
5735 1 19-15 (12〕 lU 炭化物52 口緑部
5745 1 19-15 〔22〕 川 炭化物52 口緑部
5790 1 19-15 〔23) il 炭化物52 口縁部
11070 3 19-15 (21) X I 炭化物52 口緑部
7248 l 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 口縁部
1060 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 口縁部
233 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位匿関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 34 7425 2 19-15 (22〕 X I 炭化物52 口縁部
（つづき） 7458 3 19-15 (31〕 X I 炭化物52 胴部
7456 1 19-15 (32〕 X ＇ 炭化物52 胴部
7683 1 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 胴部
7417 1 19-15 (12〕 X ＇ 炭化物52 胴部
11890 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
7239 I 19-15 (22〕 X I 炭化物52 胴部
85 1 19-15 〔22〕 （不明） 炭化物52 胴部
5749 1 19-15 〔22〕 川 炭化物52 胴部
7460 1 19-15 〔21〕 X I 炭化物52 胴部
5755 1 19-15 〔22〕 I 炭化物52 胴部
5754 1 19-15 〔22〕 m 炭化物52 胴部
7238 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
7640 1 19-15 〔21〕 X I 炭化物52 胴部
11049 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
9015 1 19-15 〔13) X l 炭化物52 胴部
7692 2 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 胴部
7815 1 18-11 〔02) JV 炭化物マウンド 胴部
1689 1 17-16 (03〕 カクラン 迫構外 胴部
1716 1 14-09 〔32〕 N 追構外 口縁部
11963 1 17-15 〔30〕 N 迫構外 口縁部
5667 1 22-14 〔13〕 川 迫構外 胴部
61 3 17-15 〔32〕 （不明） 遺構外 胴部
11301 1 17-16 〔32〕 IV 遺構外 胴部
12524 1 16-I8 〔12〕 IV 追構外 胴部
11785 1 18-15 (01〕 N 迫構外 胴部
71片（胴部4片番号わからず）
甕 35 1793 7 18-18 (00〕 覆土④層 2号竪穴（主居 口縁部 PL② -62 
1798 1 18-18 〔01〕 親土④層 2号竪穴住居 胴部
8537 1 17-18 〔12〕 投土④層 2号竪穴住居 胴部
542 2 17-17 〔30〕 骰土④層 2号竪穴（主居 胴部
118 8 16-17 〔2J〕 （不明） 焼土43 胴部
117 4 16-17 (21〕 （不明） 焼土43 胴部
115 1 16-17 〔20〕 （不明） 焼土43 胴部
127 1 16-17 (30〕 （不明） 焼士43 胴部
139 1 16-17 〔32〕 カクラン 焼土43 胴部
1693 1 16-17 [31〕 IV 焼土43 胴部
8321 1 16-17 (31〕 焼土 焼土43 胴部
8309 I 16-17 〔20〕 焼土 焼土43 胴部
283 1 16-17 〔20〕 （不明） 焼土43 胴部
8332 I 15-17 〔20〕 lI 焼土43 胴部
1690 2 17-17 (00] IV 追構外 胴部
1629 I 12-08 〔00〕 N 遺構外 胴部
8294 1 16-I 6 〔23〕 N 追構外 胴部
8225 2 15-17 (10〕 川 迫構外 胴部
37片（底音Ill片番号ナシ ・胴部2片番号わからず）
甕 36 630 1 13 -16 (10) I¥' 焼土35・37 口縁部 PLほ1-201下
12657 2 16-17 〔13〕 JV 焼土43 口縁部 PL⑫ ]-209-1 
7443 l 19-15 〔33〕 X I 炭化物52 口縁部 PL厄J-63
7902 I 19-15 〔03〕 X I 炭化物52 口緑部
11737 1 19-15 〔03〕 IV 炭化物52 口縁部
9037 1 19-15 〔12〕 X ＇ 炭化物52 口緑部
9095 4 19-15 〔33〕 X I 炭化物52 胴音I
9092 1 19-15 (33〕 X I 炭化物52 胴部
7934 3 19-15 〔33〕 X I 炭化物52 胴部
9078 2 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 胴部
7632 1 19-15 〔02〕 X I 炭化物52 胴部
5778 2 19-15 〔33〕 lI 炭化物52 胴音I
10248 l 17-11 〔21〕 マウンド 炭化物マウ ンド 口緑部
9424 1 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 口緑部
10258 I 17-11 (23〕 マウンド 炭化物マウンド 口緑部
10041 1 17-11 〔23〕 マウンド上 炭化物マウンド 口緑部
9273 1 17-11 (13) マウンド 炭化物マウンド 口縁音I
10042 2 17-l 〔23〕 マウンド上 炭化物マウンド 口緑部
3198 I 17-11 〔23〕 N 炭化物マウンド 口縁部
3220 1 17-11 〔23) N 炭化物マウンド 口縁部
10257 1 17-11 〔23〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
10290 6 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9859 2 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10016 1 17-11 (21〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
234 
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 36 9420 1 17-11 (13〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
（つづき） 10244 2 17-11 〔21〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10056 1 17-11 (23〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10029 1 17-11 〔22〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
2772 1 18-10 〔02〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2757 1 18-10 〔01〕 b' 炭化物マウンド 胴部
9863 9 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9655 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9354 1 17-11 〔13) マウンド 炭化物マウンド 胴部
9379 2 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9864 1 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9427 1 17-1 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10331 1 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9865 3 17-11 〔13〕 マウン ド 炭化物マウンド 胴部
9371 1 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10040 1 17-11 〔23〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
10277 2 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10330 1 17-12 〔20〕 マウン ド 炭化物マウンド 胴部
10267 1 17-11 (23〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10043 1 17-11 (23〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
9333 2 17-11 〔12〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9652 2 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 底部
9462 14 20-16 (23〕 N 退構外 口縁部
6012 1 20-16 〔13〕 冊 迫構外 口縁部
91片（口縁部4片，胴部2片番号わからず）
甕 37 12157 13 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴f主居 口緑音14,胴部9 PL図ー 34-1
1778 1 18-17 〔20〕 床直 2号竪穴f主居 口緑部 PL豆]-64
12248 1 17-17 (12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
12249 1 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
12060 2 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
1829 1 17-16 (23〕 床直 2号竪穴住居 胴部
11001 1 17-16 〔33〕 床直 2号竪穴（主居 胴部
11002 1 17-16 〔33) 床直 2号竪穴f主居 胴部
10505 1 17-16 〔23) 床直 2号竪穴住居 胴部
1740 1 17-16 〔33〕 床直 2号竪穴住居 胴部
1891 1 17-16 〔23〕 床直 2号竪穴（主居 胴部
9916 1 17-16 〔33) 床直 2号竪穴住居 胴部
12085 1 17-17 〔11〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
12070 1 18-16 〔23〕 床 2号竪穴住居 胴部
12071 1 18-16 〔23〕 床 2号竪穴住居 胴部
16584 1 17-17 〔不明〕 カマド 2号竪穴（主居 胴部
8892 1 18-16 〔13〕 床直 2号竪穴住居 口縁音I
16590 1 17-16 〔不明〕 床直 2号竪穴住居 胴部
510 1 16-17 〔23〕 b'上 焼土43 胴部
5852 1 15-17 〔31〕 m 焼土43 胴部
514 1 16-17 〔23〕 b'上 焼土43 胴部
11152 1 15-17 〔21〕 IV 焼土43 胴部
11194 1 15-17 〔31〕 IV 焼土43 胴部
11683 1 16-17 〔02〕 焼土 焼土43 胴部
5760 2 19-15 (22〕 il 炭化物52 口縁部
7461 1 19-15 〔21) X ＇ 炭化物52 口緑部
7454 2 19-15 〔32) X I 炭化物52 口縁部
5759 1 19-15 〔22) il 炭化物52 口縁部
7450 1 19-15 [32) X I 炭化物52 口緑部
9083 1 19-16 〔20〕 X I 炭化物52 胴部
9090 1 19-15 〔33〕 X I 炭化物52 胴部
5719 1 19-15 〔21〕 il 炭化物52 胴部
6018 1 20-16 〔00〕 m 炭化物52 胴部
7584 1 20-16 〔10〕 il 炭化物52 胴部
16560 1 26-17 〔不明〕 炭化物層 炭化物・焼土70 胴部
9811 1 17-13 〔02〕 IV 遺構外 口縁部
10357 1 18-14 (22〕 IV 遺構外 口縁部
5822 1 19-16 (10〕 Il 遺構外 口縁部
11959 1 18-15 〔20〕 N 遺構外 口縁部
8977 1 15-14 (20〕 N 遺構外 口縁部
11488 I 18-15 (10〕 IV 遺構外 口縁部
7707 1 15-15 (03〕 N 遺構外 口縁部
11865 1 18-15 〔20〕 IV 遺構外 口縁部
5827 1 18-15 〔12〕 il 遺構外 口縁部
7728 1 15-15 〔23〕 IV 迫構外 口緑部
9385 1 17-13 〔13〕 IV 退構外 口縁部
235 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL番号
甕 37 10193 1 17-13 〔13) N 追構外 口縁部
（つづき） 10723 1 14-12 〔22〕 N 追構外 口縁部
63片（口縁部l片，胴部11片番号わからず）
甕 38 12065 2 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 口縁部 PL図—36- 1
11837 1 17-16 〔32〕 床 2号竪穴住居 口縁部 PL② -65 
12231 1 17-17 (11〕 カマド 2号竪穴（主居 口緑部
10836 6 17-17 (12〕 カマド 2号竪穴住居 口緑部2,胴部4
12158 1 17-17 (12〕 カマド 2号竪穴住居 口縁部
1755 1 18-16 〔02〕 床直 2号竪穴住居 胴部
1749 1 17-17 〔30〕 床直 2号竪穴住居 胴部
1830 1 17-17 〔20〕 床直 2号竪穴住居 胴部
1748 1 17-17 〔20〕 床直 2号竪穴住居 胴部
12084 1 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
16529 1 17-17 （不明〕 カマド 2号竪穴（主居 胴部
12246 2 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴（主居 胴部
1912 1 18-17 (13〕 床直 2号竪穴（主居 胴部
11020 1 18-17 (33〕 床直： 2号竪穴住居 胴部
1754 1 18-16 〔02) 床直 2号竪穴住居 胴部
12067 1 18-17 〔33〕 床直 2号竪穴（主居 胴部
11841 1 18-16 〔03〕 床直 2号竪穴住居 胴部
12277 1 15-16 〔20〕 JV 焼土41周辺 胴部
334 1 16-17 〔02〕 （不明） 焼土43 胴部
282 1 16-17 (20〕 （不明） 焼土43 胴部
329 1 16-17 〔02〕 （不明） 焼土43 胴部
8282 1 16-16 〔00) N 焼土43 胴部
9704 1 16-17 〔21〕 焼土上 焼土43 胴部
10504 1 16-16 〔33〕 焼土 焼土43 胴部
11033 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 口縁部
7460 1 19-15 〔21〕 X ＇ 炭化物52 胴部
7241 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
5740 1 19-15 (22〕 il 炭化物52 胴部
82 1 19-15 (32〕 （不明） 炭化物52 胴部
72 1 19-15 〔23〕 （不明） 炭化物52 胴部
7612 1 19-15 〔01〕 X I 炭化物52 胴部
7613 1 19-15 〔01〕 X I 炭化物52 胴部
5715 1 19-15 (20) il 炭化物52 胴部
9039 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
83 2 19-15 (32〕 （不明） 炭化物52 胴部
8851 1 19-15 〔00) X l 炭化物52 胴部
9027 1 19-15 〔13) X I 炭化物52 胴部
5762 3 19-15 〔22〕 川 炭化物52 胴部
5792 1 19-15 〔23〕 il 炭化物52 胴部
5742 1 19-15 〔22〕 [] 炭化物52 胴部
5748 1 19-15 〔22〕 川 炭化物52 胴部
3449 1 17-11 〔32〕 マウンド内 炭化物マウンド 口縁部
3454 I 17-11 〔32〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
10876 1 19-17 〔03〕 b' 遺構外 胴部
7608 1 19-17 〔不明〕 カクラン 遺構外 胴部
8061 1 13-14 〔22〕 Il 追構外 胴部
6025 1 20-16 〔10〕 皿 迫構外 口緑部
7596 1 20-16 (11〕 川 追構外 口縁部
6017 I 20-16 〔00〕 I 迫構外 口縁部
59片（胴音13片番号わからず）
甕 39 605 2 11-06 〔20〕 床 5号竪穴住居 胴部 PL四)-128-1
13547 1 10-10 〔03〕 N 遺構外 口緑部 PL② -148 
13548 4 10-10 〔03〕 IV 追構外 口縁部1,胴部3
13540 4 10-10 〔02〕 N 遺構外 口縁部
13542 6 10-10 〔02〕 IV 迫構外 口縁部1,胴部5
4056 1 10-10 〔01〕 N 迫構外 口縁部
4057 1 10-10 〔20) V 追構外 口縁部
13554 1 10-10 〔12〕 N 遺構外 胴部
4019 1 10-09 〔12〕 V 遺構外 胴部
4061 1 11-10 〔00〕 V 追構外 胴部
13535 1 10-10 (02〕 IV 追構外 胴部
13537 4 10-10 〔02〕 N 迫構外 胴部
13538 2 10-10 〔02〕 N 遺構外 胴部
4076 1 10-10 〔21〕 V 追構外 胴部
14724 2 10-10 (02〕 IV 追構外 胴部
13543 5 10-10 〔02〕 IV 遺構外 胴部
13545 1 10-10 (02〕 N 追構外 胴部
13544 3 10-10 (02〕 IV 迫構外 胴部
236 
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位匿 関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 39 13551 1 10-10 〔12) IV 迫構外 胴部
（つづき） 4037 1 10-09 〔33〕 IV 遺構外 胴音I
4039 1 10-10 (00〕 IV 追構外 胴部
4049 1 10-10 〔11〕 N 迫構外 胴部
4051 1 10-10 〔11] 川 遺構外 胴部
1655 1 15-09 (30〕 N 遺構外 胴部
13 1 15-09 〔30〕 （不明） 追構外 胴部
4053 1 10-10 (11〕 N 遺構外 胴部
4074 1 10-10 〔01〕 IV 追構外 胴部
4048 1 10-10 〔1〕 N 遺構外 胴部
4078 1 10-10 〔30〕 N 遺構外 胴部
13536 I 10-10 〔02〕 IV 遺構外 胴部
705 1 11-09 〔01〕 IV 遺構外 胴部
4032 1 10-09 〔13〕 N 遺構外 胴部
13539 3 10-10 〔02〕 N 遺構外 胴部
13552 1 10-10 (12〕 [¥「 遺構外 胴部
13533 l 10-10 〔02〕 IV 追構外 胴部
13546 1 10-10 〔03) IV 遺構外 胴部
3997 1 09-10 〔30〕 N 遺構外 胴部
4023 1 10-09 (22〕 V 追構外 底部
13335 1 09-09 (10〕 N 追構外 底部
64片（胴部2片番号わからず）
甕 40 811 1 10-04 〔22〕 投土⑤層 5号竪穴住居 胴部 PL⑫ -129-1 
939 1 10-04 〔23) 床直 5号竪穴（主居 胴部 PL② -149 
1564 1 10-05 〔10〕 煙道 5号竪穴住居 底部
1574 1 10-05 〔10) 煙道 5号竪穴住居 胴部
2474 3 09-04 〔32〕 土堀内 1号土堀 口緑部1,胴部2
2468 3 10-04 〔03〕 土檄内 1号土横 ロ希象音112)同音~ l
2471 2 09-04 〔32〕 土堀内 1号土堀 胴部
2656 1 09-04 (32〕 土堀内 1号土堀 胴音I
2659 1 09-04 (32〕 土堀内 1号土檄 胴音I
2664 1 09-04 〔33〕 土横内 1号土猥 胴部
2660 1 09-04 〔32〕 土堀内 1号土檄 胴部
2666 3 09-04 (33〕 土堀内 1号土堀 胴部
2470 1 09-04 (32〕 土堀内 1号土檄 胴部
2472 1 09-04 (32〕 土横内 1号土横 胴部
2661 1 09-04 (32〕 土横内 1号土堀 胴部
2469 1 09-04 〔32〕 土堀内 1号土堀 胴部
16711 1 09-04 （不明〕 土堀内 1号土檄 胴部
2915 1 09-04 （不明〕 土堀内 1号土堀 胴部
2158 1 09-04 〔32〕 IV 1号土堀周辺 胴部
2157 2 09-04 (32〕 N 1号土横周辺 胴部
2228 2 09-04 (31〕 炭 1号土横の焼土・炭化物 胴部
2832 1 09-04 〔32) 焼土 1号土檄の焼土・炭化物 胴部
2833 I 09-04 (32〕 焼土 1号土檄の焼土・炭化物 胴部
2831 1 09-04 (32〕 焼土 1号土痰の焼土・炭化物 胴部
2835 2 09-04 〔32〕 焼土 1号土堀の焼土・炭化物 胴部
808 1 10-04 (13〕 炭 1号土檄周辺の焼土・炭化物胴部
2166 1 09-05 〔30) 炭 1号土檄周辺の焼土・炭化物胴部
2168 1 09-05 〔30〕 炭 1号土漿周辺の焼土・炭化物胴音I
2107 1 09-05 〔30〕 N 1号土檄周辺の焼土・炭化物胴部
2165 2 09-05 〔30〕 炭 1号土屎周辺の焼土・炭化物胴部
2106 1 09-05 〔20〕 N 1号土炭周辺の焼土・炭化物胴音I
2105 1 09-05 〔20〕 N i号土撰周辺の焼土・炭化物脈l音I
2229 1 09-04 〔32〕 炭 1号土檄周辺の焼土・炭化物胴部
2352 1 09-05 (02〕 炭 1号土炭周辺の焼土・炭化物胴部
4708 1 1-13 〔10〕 V 遺構外 胴音I
4715 2 11-13 〔10〕 V 遺構外 胴部
5286 2 11-12 (13〕 V 遺構外 胴部
4699 1 11-13 〔10〕 IV 遺構外 胴部
4651 I 12-08 〔01〕 V 遺構外 底音I
52片（胴部3片番号わからず）
甕 41 546 4 17-17 〔21〕 裂土④層 2号竪穴住居 口縁部2,胴部2 PL図 33-2
1807 7 17-17 〔21) 床 2号竪穴住居 口緑部1,胴部6 PL② -66 
1808 4 17-17 〔21) 床 2号竪穴住居 口縁部3,胴部1
1813 10 17-17 〔22〕 床 2号竪穴f主居 口縁部3,胴部7
547 2 17-17 〔21) 籾土④層 2号竪穴住居 胴部
1806 4 17-17 〔21〕 床 2号竪穴住居 胴部
1886 1 17-17 〔21〕 投土④層 2号竪穴住居 胴部
1810 8 17-17 〔31〕 床 2号竪穴住居 胴部
1826 1 17-17 〔32〕 床 2号竪穴（主居 胴部
237 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 41 1809 5 17-17 (31) 床 2号竪穴住居 胴部
（つづき） 1821 1 17-17 〔23〕 投土④層 2号竪穴（主居 胴部
551 3 17-17 〔11〕 図土④層 2号竪穴（主居 胴部
394 1 17-17 〔12〕 （不明） 2号竪穴住居 底部
405 2 16-16 (01〕 b'上 焼土43周辺 胴部
407 2 16-16 〔01〕 b'上 焼土43周辺 胴部
409 1 16-16 〔01〕 b'上 焼土43周辺 胴部
11506 1 18-15 〔30〕 N 炭化物52 胴部
5831 1 16-15 〔11〕 il 追構外 胴部
9943 1 16-15 (03〕 N 遺構外 底部
59片（胴部l片番号わからず）
甕 42 1818 1 17-17 (33〕 毅土④層 2号竪穴（主居 胴部 PL② -34-2 
11008 6 17-17 〔33) 床 2号竪穴（主居 胴部 PL図—67
8598 1 17-18 〔30) 裂土④層 2号竪穴住居 胴部
11003 1 17-16 〔33) 床 2号竪穴（主居 胴部
9926 1 18-17 〔03〕 床 2号竪穴住居 胴部
10855 1 18-18 (20〕 床 2号竪穴f主居 胴部
1817 1 17-17 〔33〕 籾土④層 2号竪穴住居 胴部
562 1 17-17 (32〕 籾土④層 2号竪穴f主居 胴部
1882 2 17-17 〔22〕 梃土④層 2号竪穴（主居 胴部
9701 2 17-18 〔00〕 床 2号竪穴住居 底部
1820 1 17-17 〔22〕 床 2号竪穴f主居 胴部
10847 5 17-18 〔00〕 床 2号竪穴住居 胴部
llOll 1 17-17 〔13〕 床 2号竪穴住居 胴部
1815 6 17-17 〔32〕 投土④附 2号竪穴住居 胴部
9925 1 17-17 〔32) 床 2号竪穴住居 胴部
1816 1 17-17 〔33〕 骰土④陪 2号竪穴住居 胴部
563 3 17-17 〔32〕 毅土④層 2号竪穴住居 胴部
1785 1 18-17 (23〕 毅土④層 2号竪穴住居 胴部
15750 1 06-07 (03) V 焼土13 胴部
10983 1 19-14 〔10) JV 追構外 胴部
38片
甕 43 417 1 16-16 〔12) （不明） 焼土43 胴部 PL [2]-206-2 
1191 1 16-17 〔30〕 焼土 焼土43 胴部 PL② -241 
11306 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
5775 6 19-15 〔33〕 川 炭化物52 胴部
9537 1 20-15 〔03〕 X L 炭化物52 胴部
7476 1 20-15 〔03〕 焼土上 炭化物52 胴部
12564 1 20-15 〔03〕 N 炭化物52 胴部
9069 1 19-15 (23) X I 炭化物52 胴部
7916 1 I 9-15 (23) X I 炭化物52 胴部
221 1 18-15 (31〕 （不明） 炭化物52周辺 胴部
11786 1 18-15 〔01) IV 炭化物52周辺 胴部
11787 1 18-15 〔01〕 IV 炭化物52周辺 胴部
11789 1 18-15 (01〕 IV 炭化物52周辺 胴部
9622 1 17-12 〔1〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9623 l 17-12 〔1〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10489 1 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
8609 1 18-10 〔03〕 マウ ンド上 炭化物マウンド 胴部
3486 1 18-10 〔03〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴音I
9616 1 17-12 〔11〕 マウ ンド 炭化物マウンド 胴部
7810 1 18-11 (00〕 N 炭化物マウンド 胴部
3483 1 18-11 (00〕 マウ ンド内 炭化物マウンド 胴部
8624 1 17-11 (03〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
10282 1 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
8753 1 17-12 〔00〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
9825 1 17-13 〔1〕 N 炭化物マウンド 胴部
10308 1 17-12 〔21〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10340 3 17-12 〔30〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10429 1 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10289 2 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
7132 1 17-12 (10〕 N 炭化物マウンド 胴部
7396 1 17-12 (21) IV 炭化物マウンド 胴部
2338 1 17-10 〔33) b' 炭化物マウンド 胴部
5081 1 13-08 〔30〕 l¥「 遺構外 胴部
12383 8 18-16 〔31〕 IV 追構外 胴部
10362 1 18-14 〔23〕 N 追構外 底音I
8170 1 20-13 〔30) IV 追構外 底部
51片(IJ同音16片番号わからず）
甕 44 954 2 10-05 〔31〕 床直 5号竪穴住居 胴部 PL CZ: ト129-2






44 1020 1 10-05 ⑫1〕 カマド 5号竪穴（主居
987 1 10-05 ⑫0〕 カマド 5号竪穴（主居
1191 1 10-05 〔⑳〕 煙道 5号竪穴（主居
1194 1 10-05 ⑫ 0) カマド 5号竪穴（主居
1023 1 10-05 〔幻〕 床直 5号竪穴住居
993 1 10-05 (21〕 床直 5号竪穴住居
1027 1 10-05 〔幻〕 床直 5号竪穴（主居
944 1 10-05 ⑫0〕 カマド 5号竪穴（主居















1 06-08 〔〇日 V
1 05-08 (32〕 V
1 19-13 ⑬o〕 1V 
1 20-09 〔〇幻 IV
1 09-06 〔到 1V
1 19-13 臼〇〕 1V 
1 19-13 ⑬o〕 1V 
1 19-13 (30〕 !V
8片（胴部1片番号わからず）
1 14-09 〔1日 1V
3 14-(沿〔11) IV 
1 19-13 〔゜1〕 IV 
4 19-13 (10〕 1V 
1 14-1 (12〕 N
4 14-11 (22〕 lV 
1 15-10 〔邸〕 lV 
4 14-11 〔泣〕 1V 
12 14-11 (12〕 lV
3 14-11 〔立〕 IV 
1 14-11 (12) IV 
2 13-11 ⑬2〕 1V 
1 14-11 〔幻〕 lV 
2 14-11 〔幻〕 1V 
















































































PL. ② -68 




































































































































PL. ② -242 





























PL. ② -42-1 
PL. ⑫ ]-69 
239 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 暦位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 49 1804 1 17-17 〔21〕 床 2号竪穴住居 胴部
（つづき） 1946 1 17-10 〔31〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
1949 1 17-10 (31〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
1944 1 17-10 〔31〕 b' 炭化物マウンド 口緑部
1947 2 17-10 〔31〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2273 1 17-10 〔31〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2335 1 17-10 (31〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
1948 1 17-10 〔31〕 b' 炭化物マウンド 胴部
1945 2 17-10 〔31〕 b' 炭化物マウンド 胴部
1980 1 17-10 〔30〕 bl 炭化物マウンド 口縁部
9054 1 19-15 〔22) X I 炭化物52 口縁部
9050 1 19-15 〔12) X I 炭化物52 口縁部
7634 1 19-15 〔02) X ＇ 炭化物52 口縁部
7913 l 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 口緑部
7975 1 19-15 〔10〕 X 2 炭化物52 口緑部
7230 2 19-15 〔不明） カクラン 炭化物52 口縁部
7471 1 20-15 〔03〕 焼土上 炭化物52 胴部
7249 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
5721 1 19-15 (21〕 il 炭化物52 胴部
16531 1 19-15 〔不明〕 （不明） 炭化物52 胴部
9049 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
7905 1 19-15 (13〕 X I 炭化物52 胴部
7891 1 19-15 〔12) X I 炭化物52 胴部
11076 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
9051 1 19-15 〔12) X I 炭化物52 胴部
9034 1 19-15 〔12〕 X ＇ 炭化物52 胴部
11045 1 19-15 〔12〕 X L 炭化物52 胴部
7438 1 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 胴部
7651 1 19-15 〔12〕 X ＇ 炭化物52 胴部
7657 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
11051 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
8853 1 19-15 (01〕 X I 炭化物52 胴部
7234 I 19-15 〔1〕 X I 炭化物52 胴部
7897 1 19-15 〔32〕 X I 炭化物52 胴部
9040 1 19-15 (12〕 X I 炭化物52 胴部
11077 1 19-15 〔22) X I 炭化物52 胴部
11036 1 19-15 〔12) X I 炭化物52 胴部
7664 1 19-15 (22) X ＇ 炭化物52 胴部
7660 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
7652 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
7638 1 19-15 〔02〕 X I 炭化物52 口縁部
7658 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 口緑部
7980 I 19-15 〔10〕 X I 炭化物52 口縁部
7091 1 20-15 (20) IV 炭化物52周辺 胴部
11102 1 15-12 〔30〕 N 遺構外 胴部
59片（胴部2片番号わからず）
甕 50 6419 I 21-09 〔不明） カクラン 遺構外 口縁部
6338 1 21-09 (03〕 カクラン 遺構外 口緑部
5427 1 20-10 〔32〕 N 遺構外 口縁部
6494 I 20-09 (33〕 N 遺構外 口縁部
6342 3 21-09 〔03〕 IV 遺構外 口縁部
5413 1 20-10 〔20〕 IV 遺構外 口縁部
6240 1 21-10 〔00) IV 迫構外 口縁部
729 1 20-10 (31〕 N 退構外 口縁部
5433 1 20-10 〔32〕 IV 迫構外 口縁部
5434 3 20-10 〔13〕 IV 迫構外 口縁部
5405 1 20-10 〔10〕 N 迫構外 口縁部
5404 5 20-10 〔10〕 N 遺構外 口緑部2,胴部3
5403 I 20-10 (10〕 N 追構外 口縁部
5402 I 20-10 (10〕 N 遺構外 口緑部
6346 1 21-09 〔00) IV 迫構外 口縁部
5407 I 20-10 〔20〕 N 追構外 胴部
5437 1 21-10 〔00〕 N 迫構外 胴部
5438 1 21-10 〔00〕 N 迫構外 胴部
6239 1 21-10 〔00〕 I 遺構外 胴部
5423 2 20-10 (31〕 J¥f 遺構外 胴部
5419 1 20-10 (21〕 N 遺構外 胴部
6339 2 21-09 (03〕 N 迫構外 胴部
32片（胴部2片番号わからず）
甕 51 13917 4 08-08 〔20〕 N 焼土27 口緑部 PL② -264-2 
13303 1 08-08 〔11〕 IV 焼土27 口縁部 PL② -174 
240 
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 51 13847 6 08-08 (20〕 焼土 焼土27 口縁部1,胴部5
（つづき） 13640 1 08-08 〔21〕 JV 焼土27 口緑音I
13915 6 08-08 (20〕 IV 焼土27 口縁部4,胴部2
13914 1 08-08 〔10) N 焼土27 胴部
13846 1 08-08 〔20〕 焼土 焼土27 口縁部
13029 1 07-08 〔13〕 IV 遺構外 胴部
21片
甕 52 11144 1 17-17 (12〕 床 2号竪穴住居 口緑部 PLほJ-39-2
1884 1 17-17 〔22〕 籾土④陪 2号竪穴住居 口縁部 PL図ー 70
1885 1 17-17 〔21〕 籾土④層 2号竪穴（主居 口縁部
1881 1 17-17 (12〕 カマド 2号竪穴（主居 口縁部
1811 1 17-17 〔12〕 床 2号竪穴住居 口縁部
1749 1 17-17 〔30〕 床 2号竪穴住居 口縁部
16528 1 19-17 （不明） 床 2号竪穴（主居 口縁部
16584 2 17-17 〔不明） カマド 2号竪穴住居 口縁部
1831 1 17-17 〔20〕 床 2号竪穴住居 口縁部
12156 1 17-17 (02〕 カマド 2号竪穴住居 口緑部
12080 I 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
9132 1 16-18 〔31〕 籾土④層 2号竪穴住居 胴部
43 2 15-17 (11〕 （不明） 焼土41 胴部
8035 3 16-18 〔01〕 IV 焼土43 胴部
8029 1 16-18 〔11〕 N 焼土43 胴部
11683 2 16-17 〔02〕 焼土 焼土43 胴部
11682 2 16-17 〔02〕 焼土 焼土43 胴部
11673 1 15-17 〔32〕 焼土 焼土43 胴部
11681 1 16-17 (02〕 焼土 焼土43 底部
8048 1 16-19 〔22〕 IV 焼土44 胴音1
12206 1 16-18 〔12〕 N 焼土44 胴部
7440 l 19-15 (23〕 X ＇ 炭化物52 口縁部
5775 1 19-15 〔33〕 川 炭化物52 口緑部
12117 1 19-15 〔23〕 IV 炭化物52 口緑部
7919 2 19-15 (23〕 X ＇ 炭化物52 口縁部
9072 1 19-15 (23〕 X ＇ 炭化物52 口緑部
7986 I 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 口縁部
16518 I 19-15 〔不明〕 X ＇ 炭化物52 口縁部
7931 1 19-15 (23〕 X ＇ 炭化物52 口縁部
9540 I 20-15 〔03〕 X I 炭化物52 口緑部
9077 2 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 口縁部
7497 I 20-15 (13〕 焼土上面 炭化物52 胴部
11367 1 20-15 〔03〕 X I 炭化物52 胴部
7932 4 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 胴部
74 I 19-15 〔33〕 （不明） 炭化物52 胴部
5774 2 19-15 〔33〕 Il 炭化物52 胴部
7444 1 19-15 〔33〕 X I 炭化物52 胴部
75 2 19-15 (33) （不明） 炭化物52 胴部
9553 I 20-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
12143 1 19-15 (23〕 IV 炭化物52 胴部
9528 1 20-15 (02〕 X I 炭化物52 胴部
16718 1 19-15 〔不明） （不明） 炭化物52 胴部
12142 1 19-16 (20〕 ]¥f 炭化物52周辺 口緑部
12463 2 20-16 [OO) N 炭化物52周辺 口縁部
11450 2 20-16 〔10〕 N 炭化物52周辺 胴部
12563 1 20-15 〔03〕 IV 炭化物52周辺 胴部
1956 3 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2807 1 17-10 〔31〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
8364 l 17-11 〔02〕 JV 炭化物マウンド 口緑部
1962 1 17-10 (11〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2031 I 18-10 (13〕 b' 炭化物マウンド 胴部
8776 1 17-12 〔12〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
1955 2 17-10 (21〕 b' 炭化物マウンド 胴部
4452 1 15-18 (31〕 N 遺構外 胴部
12205 2 16-18 〔11〕 IV 遺構外 胴部
6051 1 20-16 (12〕 川 追構外 胴部
6050 1 20-16 (12〕 皿 遺構外 胴部
8021 1 16-18 〔11〕 I¥「 遺構外 胴部
6723 1 19-12 〔12〕 N 迫構外 胴部
4500 1 08-13 〔23〕 （不明） 遺構外 胴部
79片（胴部4片番号わからず）
甕 57 44 2 15-16 〔02〕 （不明） 焼土41 口縁部 PL図—244
10801 1 15-16 〔03) IV 焼土41 胴部
46 1 15-16 [02) （不明） 焼土41周辺 胴部
241 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 57 10803 1 15-16 〔03〕 IV 焼土41周辺 胴部
（つづき） 272 5 16-16 〔33〕 （不明） 焼土43 口緑部
8453 1 16-17 〔12〕 焼土 焼土43 胴部
231 1 15-17 (31〕 （不明） 焼土43 胴部
10208 1 18-13 〔31〕 V 焼土48 胴部
6741 1 19-11 〔03〕 IV 炭化物・焼土50 胴部
9544 1 20-15 〔02〕 X I 炭化物52 胴部
12420 1 20-16 〔21) IV 炭化物52周辺 胴部
11452 1 20-16 〔10) N 炭化物52周辺 胴部
11987 1 20-16 〔13) lV 炭化物52周辺 胴部
11469 1 20-16 〔23〕 N 炭化物52周辺 胴部
11477 8 20-16 〔33〕 IV 炭化物52周辺 胴音I
9457 1 20-16 〔22) IV 炭化物52周辺 胴部
787 2 20-16 〔11) N 炭化物52周辺 胴部
11447 8 20-16 〔01〕 IV 炭化物52周辺 胴部3,底部5片
2642 1 18-10 〔02〕 b' 炭化物マウンド 口緑部
16577 1 17-11 (31〕 マウンド 炭化物マウンド 胴音I
2266 1 17-10 〔22) b' 炭化物マウンド 胴部
10929 1 21-17 (12〕 JV 遺構外 胴部
4333 1 17-20 〔13〕 IV 迫構外 胴部
7760 I 14-15 〔23〕 IV 迫構外 胴部
248 5 14-16 (32〕 IV 追構外 胴部
7746 1 14-15 (11〕 IV 迫構外 胴部
10210 1 19-13 〔00〕 IV 追構外 胴部
7736 1 15-15 〔32〕 N 迫構外 胴部
7361 1 14-15 〔30〕 IV 迫構外 胴部
8526 1 14-17 〔33) IV 追構外 胴部
1041 1 13-13 〔02〕 IV 迫構外 胴部
7716 1 15-15 〔13〕 IV 追構外 胴部
7787 2 14-16 〔32〕 IV 追構外 胴部
12404 3 20-17 〔01〕 N 迫構外 胴部
11259 1 21-16 〔20〕 IV 迫構外 胴部
246 1 14-16 (33〕 （不明） 追構外 胴部
10399 1 18-14 〔22〕 IV 遺構外 胴部
64片（胴音12片番号わからず）
甕 58 6707 1 22-14 〔21) N 追構外 口縁部
11215 3 21-17 〔12) IV 遺構外 口緑部
12414 1 20-17 〔11〕 IV 遺構外 口縁部
11216 1 21-17 〔12〕 IV 退構外 )JI可音I
10896 1 21-17 〔22〕 IV 迫構外 胴部
11214 1 21-17 〔12〕 IV 迫構外 胴部
11549 1 21-17 〔22) IV 迫構外 胴部
11537 1 21-17 〔12〕 IV 迫構外 胴部
6002 3 20-17 〔23〕 IV 追構外 胴音I
6005 2 20-17 〔32〕 川 追構外 胴音I
10924 1 21-17 〔12) I¥' 遺構外 胴部
9470 I 20-I 7 (21〕 N 追構外 胴部
6069 1 21-17 〔02〕 IV 迫構外 胴部
11984 1 20-17 (21〕 1¥「 迫構外 胴部
10940 1 21-17 (22) IV 迫構外 胴部
6067 11 21-17 (02〕 IV 迫構外 胴部
11234 1 21-17 〔22〕 IV 迫構外 胴部
11235 1 21-17 〔22) N 迫構外 胴部
10897 1 21-17 〔22) IV 迫構外 胴部
1159 I 20-18 〔10〕 N 追構外 底部
11227 3 21-17 (13) J¥f 迫構外 底部
38片（胴部6片番号わからず）
甕 59 1896 1 17-16 〔32〕 床 2号竪穴f主居 胴部 PL② -71 
1875 1 17-17 〔33) 床 2号竪穴f主居 胴部
12466 1 20-16 (13〕 IV 炭化物52 口緑音I
9533 1 20-15 (03〕 X I 炭化物52 胴部
186 1 17-12 〔10〕 （不明） 炭化物マウンド 口縁部
2071 1 18-10 〔03〕 （不明） 炭化物マウンド 口縁部
8383 1 18-11 (23〕 N 炭化物マウンド 口縁部
6669 1 18-11 (22〕 N 炭化物マウンド 口縁部
3343 1 17-11 (13〕 マウンド内 炭化物マウンド 口緑部
10907 1 17-11 〔22〕 マウンド下 炭化物マウンド 口緑部
10773 1 17-11 〔22〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
9693 1 17-12 〔00〕 マウンド 炭化物マウンド 口緑部
6608 1 18-10 〔11〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
10465 I 17-11 (22〕 マウンド下 炭化物マ ウンド 口緑部
242 
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 59 16737 1 17-12 〔11〕 マウンド 炭化物マウンド 口緑部
（つづき） 8762 1 17-12 〔10〕 （不明） 炭化物マウンド 口縁部
180 1 17-11 〔13〕 （不明） 炭化物マウンド 口縁部
177 1 17-11 〔13〕 （不明） 炭化物マウンド 口緑部
10464 1 17-11 〔22〕 マウンド下 炭化物マウンド 胴部
8746 1 17-11 〔33〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
10553 1 17-11 〔30〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9876 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9315 1 17-11 〔03〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
3532 I 17-12 〔00〕 N 炭化物マウンド 胴部
60 8 17-16 〔31〕 （不明） 遺構外 口緑部4,胴部4
4434 1 14-18 〔01〕 IV 遺構外 口緑部
4156 1 14-18 〔13〕 IV 遺構外 口縁部
7794 1 15-13 〔30〕 N 追構外 胴部
7494 1 21-16 〔21〕 N ’迫構外 胴部
36片（口緑部1片，胴部l片番号わからず）
甕 60 543 1 17-17 （不明l カクラン 2号竪穴住居 胴部
1082 2 12-14 〔31) N 焼土35 胴部
1071 1 12-14 〔30〕 N 焼土35 胴部
8962 I 12-14 〔31〕 N 焼土35 胴部
5291 2 12-14 〔31〕 N 焼土35 胴部
1079 10 12-14 〔31〕 N 焼土35 口縁部
1070 1 12-14 〔30〕 N 焼土35 口縁部
8963 I 12-14 (31〕 IV 焼士35 口縁部
5293 1 12-14 〔31〕 IV 焼土35 胴部
5290 3 12-14 〔31〕 N 焼土35 胴部
8961 2 12-14 〔31〕 IV 焼土35 胴部
1077 1 12-14 〔31) IV 焼土35 胴部
1073 1 12-14 〔30〕 N 焼土35 胴部
1072 1 12-14 〔30〕 N 焼土35 胴部
1075 2 12-14 〔30〕 N 焼土35 胴部
9739 1 12-14 〔30〕 N 焼土35 胴部
1152 1 12-14 〔30〕 IV 焼土35 胴部
1153 1 12-14 〔31〕 IV 焼土35 胴部
1151 1 12-14 〔30〕 N 焼土35 胴部
1080 2 12-14 〔31〕 IV 焼土35 胴部
5167 2 15-07 〔32〕 IV 炭化物39 胴部
8051 1 13-14 〔21〕 il 迫構外 口縁部
1043 1 13-13 〔03〕 N 遺構外 口緑部
1060 1 13-14 〔01〕 N 退構外 口縁部
7312 1 15-13 〔10〕 IV 追構外 胴部
1045 1 13-13 〔03〕 N 遺構外 胴音I
8574 5 13-14 〔23〕 川 遺構外 胴部
7511 1 14-15 (30〕 IV 遺構外 胴部
7305 1 14-14 〔21〕 N 遺構外 胴部
1063 1 13-14 〔01〕 IV 遺構外 胴部
8273 1 13-13 〔20〕 N 遺構外 胴部
1061 2 13-14 〔01) N 遺構外 胴部
1064 1 13-14 〔01〕 N 迫構外 胴部
7307 1 14-14 〔30〕 N 追構外 胴部
827 2 13-13 〔22〕 N 追構外 胴部
11611 1 13-13 〔30〕 IV 遺構外 胴部
8964 2 13-14 〔01〕 IV 遺構外 胴部
5890 1 13-14 〔00〕 表土 遺構外 胴部
62片（胴部4片番号わからず）
甕 61 372 1 16-17 〔32〕 （不明） 焼土43 胴部 PL図—289
480 1 16-17 〔22〕 b'上 焼土43 胴部
12514 2 16-17 〔22〕 焼土 焼土43 胴部
478 1 16-17 〔22〕 b'上 焼土43 胴部
475 1 16-17 〔22〕 b'上 焼土43 胴部
7637 1 19-15 (02〕 X I 炭化物52 胴部
5737 1 19-15 〔22〕 il 炭化物52 胴部
9002 4 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 胴部
9022 2 19-15 〔13) X I 炭化物52 胴部
7473 1 20-15 〔03〕 焼土上 炭化物52 胴部
8007 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
8006 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
7698 2 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 胴部
5781 2 19-15 〔33〕 [] 炭化物52 胴部
76 1 19-15 〔33〕 （不明） 炭化物52 胴部
7314 2 14-13 〔11〕 N 遺構外 胴部
243 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 61 7283 1 14-13 〔21〕 N 遺構外 胴部
（つづき） 8981 1 16-14 〔00〕 Il 遺構外 胴音I
26片
甕 62 5707 1 19-17 〔12〕 il 2号竪穴住居 胴部 PL⑫ ]-42-4 
10111 1 17-17 〔03) 裂土④層 2号竪穴住居 胴部 PL② -73 
8868 1 17-18 〔02〕 裂土④層 2号竪穴住居 胴部
10879 4 19-18 〔00〕 床 2号竪穴住居 胴部
8925 1 19-18 (00〕 床 2号竪穴住居 胴部
1880 1 17-17 (12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
1879 1 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
10841 1 17-17 〔03〕 床 2号竪穴住居 胴部
10840 1 17-17 〔03〕 床 2号竪穴住居 胴部
11010 3 17-17 〔03〕 床 2号竪穴住居 胴部
10842 1 17-17 〔03〕 床 2号竪穴住居 胴部
10838 10 17-17 〔02〕 床 2号竪穴住居 胴部5,底部5
3062 1 08-13 〔03〕 IV 焼土24周辺 胴部
347 4 16-17 〔12〕 （不明） 焼土43 口縁部2,胴部2
335 1 16-17 〔12〕 （不明） 焼土43 口縁部
328 1 16-17 (02〕 （不明） 焼土43 口緑部
12537 1 16-17 〔13〕 N 焼土43 胴部
342 1 16-17 〔12〕 （不明） 焼土43 胴部
360 2 16-17 〔22〕 （不明） 焼土43 胴部
9931 2 16-16 〔23〕 焼土 焼土43 胴部
16598 1 16-17 〔不明〕 焼土 焼土43 胴部
120 1 16-17 〔23〕 （不明＼ 焼土43 胴部
8470 1 16-17 〔23〕 焼土 焼土43 胴部
9164 1 19-15 (32〕 X ＇ 炭化物52 口縁部
5803 1 19-15 〔13〕 （不明） 炭化物52 口縁部
79 1 19-15 〔32〕 （不明） 炭化物52 口縁部
5797 1 19-15 〔23〕 il 炭化物52 口縁部
5757 3 19-15 〔22) 川 炭化物52 口縁部
7430 2 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
7649 1 19-15 〔31〕 X I 炭化物52 胴部
11073 1 19-15 〔21〕 X I 炭化物52 胴部
7628 1 19-15 〔02〕 X I 炭化物52 胴部
5727 4 19-15 〔1〕 il 炭化物52 胴部
5724 1 19-15 〔11) il 炭化物52 胴部
8178 1 19-15 〔11〕 ID 炭化物52 胴部
9556 1 20-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
7976 1 19-15 (10〕 X ， 炭化物52 胴部
7687 1 19-15 (13〕 X ＇ 炭化物52 胴部
7689 1 19-15 (13〕 X I 炭化物52 胴部
7690 1 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 胴部
6030 1 20-16 〔10〕 I 炭化物52周辺 胴部
11513 2 18-15 (31〕 Il 炭化物52周辺 胴部
217 7 18-15 〔30〕 （不明） 炭化物52周辺 胴部
5739 1 19-15 〔22〕 il 炭化物52周辺 胴部
11496 1 18-15 〔21〕 IV 炭化物52周辺 胴部
16454 1 10-18 〔1〕 V 遺構外 口縁部
16455 1 10-18 (11〕 V 追構外 口縁部
16457 2 10-18 (11〕 V 追構外 口縁部1,胴部l
8254 1 13-17 〔21) N 遺構外 口縁部
4262 1 11-17 〔23〕 N 迫構外 口緑部
10749 2 13-16 〔33〕 N 遺構外 口縁部
16500 1 10-19 (31〕 N 遺構外 口緑部
1375 2 1-19 (01〕 V 追構外 口縁部
642 1 12-21 〔32〕 IV 遺構外 口縁部
4432 1 13-18 〔03〕 IV 遺構外 口縁部
8514 1 13-17 〔12〕 N 遺構外 口縁部
4272 1 12-17 〔02〕 N 遺構外 口縁部
16355 1 10-18 〔21〕 N 追構外 口緑部
805 1 11-16 〔不明） カクラン 迫構外 口縁部
8258 3 13-17 〔21〕 N 追構外 胴部
1367 5 11-18 (13〕 V 遺構外 胴部
1374 5 11-19 〔10〕 V 遺構外 胴部
1377 I 11-19 〔02〕 V 追構外 胴部
1380 I 11-19 〔12) V 追構外 胴部
11780 I 18-15 〔00〕 N 追構外 胴部
11294 1 17-16 (22〕 N 迫構外 胴部
1375 1 11-19 〔01〕 V 遺構外 胴部
8252 1 13-17 〔23〕 IV 遺構外 胴部
244 
個体番号 遺物番号 破片数大グリット 小グリット 層位・出士位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 62 9983 1 16-12 〔23〕 IV 遺構外 胴部
（つづき） 8590 1 19-17 〔不明〕 カクラン 遺構外 胴部
16356 2 10-18 〔11〕 IV 追構外 胴部
16432 1 10-18 〔11〕 V 遺構外 胴部
16445 1 10-18 〔11〕 V 遺構外 胴音I
11574 1 15-16 (00〕 N 遺構外 胴部
8507 1 14-17 (22〕 N 遺構外 胴部
16383 1 10-18 (12〕 N 遺構外 胴部
9952 3 16-14 (30〕 N 遺構外 胴部
9830 2 17-13 〔12〕 N 遺構外 胴部
9963 1 16-13 (23〕 N 遺構外 胴部
9814 2 17-13 〔03〕 N 遺構外 胴部
16486 I 09-18 〔31〕 N 遺構外 胴部
16372 1 10-18 〔23〕 N 遺構外 胴部
16430 3 10-18 〔02〕 V 迫構外 胴部
16427 2 10-18 (01〕 N 迫構外 胴部
16391 I 10-18 〔02〕 N 追構外 胴部
16426 2 10-18 〔01〕 IV 迫構外 胴部
16361 3 10-18 〔33〕 IV 迫構外 胴部
16402 4 10-18 〔10) V 迫構外 胴部
16488 1 09-18 〔32〕 IV 迫構外 胴部
16467 1 10-18 〔02〕 V 追構外 胴部
16434 1 10-18 〔10〕 V 遺構外 胴部
16444 1 10-18 (10〕 V 迫構外 胴部
16379 1 10-18 〔12〕 IV 追構外 胴部
16389 1 10-18 〔02〕 IV 遺構外 胴部
16350 1 10-17 (31〕 N 迫構外 胴部
4252 2 11-17 〔11〕 N 遺構外 胴部
16498 1 10-19 〔31〕 N 遺構外 胴部
16461 2 10-18 〔01〕 V 遺構外 胴部
16400 1 10-18 〔10〕 N 迫構外 胴部
16429 1 10-18 〔02〕 V 迫構外 胴部
161片（胴部l片番号わからず）
甕 63 12501 1 16-17 (12) 焼土 焼土43 口縁部 PL厄J-72
V 10579 5 17-1 (31〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
V 16577 1 17-11 〔31〕 マウンド 炭化物マウン ド 口縁部
.J 8650 3 17-1 〔13〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
,/1955 8 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 口緑音I
V 9075 1 19-15 〔23〕 X ＇ 炭化物52 胴部
/ 7926 3 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 口縁部
V 7439 3 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 口縁部
V 7097 2 20-15 (02〕 焼土上面 炭化物52 胴部
V 7098 2 20-15 (02〕 焼土上面 炭化物52 口縁部
./ 7096 I 20-15 (02〕 焼土上面 炭化物52 胴部
ゾ 7100 3 20-15 (02〕 焼土上面 炭化物52 胴部
33片
甕 64 6453 I 15-16 〔02〕 m 焼土41周辺 口縁部 PL② -206-1 
8087 4 15-16 〔02〕 N 焼土41周辺 口縁部 PL [2]-288 
5840 2 15-16 〔11〕 il 焼土41周辺 口縁部
5846 1 15-16 〔02〕 m 焼土41周辺 口縁部
6454 2 15-16 〔02〕 il 焼土41周辺 胴部
5848 4 15-16 〔02) m 焼土41周辺 胴部
47 2 15-16 〔02〕 （不明） 焼土41周辺 胴部
5846 2 15-16 (02〕 [I] 焼土41周辺 胴部
5847 2 15-16 〔02〕 I 焼土41周辺 口縁部
5842 2 15-16 (01〕 il 焼土41周辺 胴部
8087 1 15-16 〔02〕 N 焼土41周辺 胴部
44 4 15-16 〔02〕 （不明） 焼土41周辺 胴部
48 1 15-16 〔02〕 （不明） 焼土41周辺 胴部
49 1 15-16 〔02〕 （不明） 焼土41周辺 胴部
50 1 15-16 (02〕 （不明） 焼土41周辺 胴部
5839 1 15-16 〔11〕 皿 焼土41周辺 胴部
10148 1 15-16 〔00〕 川 焼土41周辺 胴部
8308 I 16-17 (20〕 焼土 焼土43 口緑部
285 1 16-17 〔20〕 （不明） 焼土43 口緑音I
269 27 16-16 〔33〕 （不明） 焼土43 胴部
268 1 16-16 〔33〕 （不明） 焼土43 胴部
12099 1 16-16 〔33〕 IV 焼土43 胴部
433 1 16-16 〔33〕 b'上 焼土43 胴部
12263 2 16-16 〔33〕 N 焼土43 底部
8303 1 16-16 〔30〕 N 焼土43周辺 口緑部
245 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 64 261 5 16-16 〔32〕 （不明） 焼土43周辺 口縁部
（つづき） 8867 1 16-16 （不明〕 カクラン 焼土43周辺 胴部
12097 2 16-16 (33〕 N 焼士43周辺 胴部
14998 I 07-08 〔03〕 焼土 炭化物19 胴部
14938 I 07-09 (00〕 焼土 炭化物19 胴部
9361 2 17-11 〔13〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
186 3 17-12 (10〕 （不明） 炭化物マウンド 胴部
9322 I 17-11 〔03〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
2314 I 18-10 〔03〕 b' 炭化物マウンド 胴部
112 1 20-14 (02〕 （不明） 遺構外 胴部
16484 1 09-18 〔31〕 N 遺構外 口緑部
5886 1 14-14 〔12〕 皿 追構外 口縁部
5887 2 14-14 〔12〕 皿 遺構外 口縁部
10147 2 14-16 〔32〕 il 遺構外 口縁部
10145 1 14-16 〔00〕 IV 遺構外 口縁部
249 1 14-16 〔30〕 （不明） 遺構外 口緑部
7761 1 14-15 〔30〕 N 迫構外 口縁部
7781 1 13-15 〔32〕 N 迫構外 口緑部
5870 2 14-16 (32) il 追構外 胴部
11979 1 20-17 〔11〕 N 遺構外 胴部
9792 1 14-16 (12〕 N 遺構外 胴部
9905 1 14-16 〔21〕 I¥' 遺構外 胴音I
6062 1 21-16 〔03) il 迫構外 胴部
101片（胴部1片番号わからず）
甕 65 12234 1 17-17 〔11〕 カマド 2号竪穴住居 胴部 PL図—39-3
8471 2 16-17 〔23〕 焼土 焼士43 胴部 PL豆]-74
371 2 16-17 〔32) （不明） 焼土43 胴部
277 1 16-17 (10) （不明） 焼土43 胴部
9530 3 20-15 (03〕 X I 炭化物52 底部
7231 4 18-15 〔03〕 N 炭化物52周辺 胴部
12457 1 19-16 (20〕 IV 炭化物52周辺 胴部
1764 4 18-16 〔23〕 N 炭化物52周辺 胴部
2821 1 17-10 〔32〕 bl 炭化物マウンド 胴部
2823 1 17-10 〔33〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2825 1 17-10 〔33〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2826 1 17-10 〔33〕 b' 炭化物マウンド 胴部
10957 1 18-10 〔03〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
2653 2 18-10 (11〕 b' 炭化物マウンド 胴部
9433 2 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
6604 I 18-10 (20〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9211 1 17-11 (03〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
186 1 17-12 〔10〕 （不明） 炭化物マウンド 胴部
2013 2 18-10 〔12〕 b' 炭化物マウンド 胴部
10794 1 17-11 (30〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10700 1 17-11 (30〕 マウンド 炭化物マウ ンド 胴部
10670 2 17-11 〔31〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
10678 1 18-11 〔00〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
1874 1 18-10 〔12〕 カクラン 炭化物マウンド 底部
2014 1 18-10 (12〕 カクラン 炭化物マウンド 胴部
39片（胴部2片．底部l片番号わからず）
甕 6も/12130 1 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 口緑部 PL四]-36-3
J11145 I 17-17 (12〕 カマド 2号竪穴（主居 胴部 PL② -125 
-., 12063 1 1 17-17 (12〕 カマド 2号竪穴（主居 胴部 PL② -75 
ゾ 12079 2 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
し 12061 2 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
v'2161 1 10-04 〔13) カマド 5号竪穴（主居 口縁部
v 9552 4 20-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
-./ 9550 5 20-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
V 5784 1 19-15 〔33〕 川 炭化物52 胴部
12143 1 19-15 〔23〕 IV 炭化物52 口縁部
19片 （胴部6片番号わからず）
甕 V 67 16508 2 19-17 〔不明〕 床 2号竪穴住居 胴部 PL② -41-2 
V 16691 1 19-17 （不明〕 床 2号竪穴住居 胴部 PL⑫ ]-76 
12160 1 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴（主居 胴部
ゾ 12131 1 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
V 714 5 12-09 〔不明〕 カクラン 焼土33周辺 胴部
8338 1 16-17 〔11〕 焼土 焼土43 胴部
寸 502 3 16-17 (13〕 b' 焼土43 胴部
ヅ 8466 1 16-17 〔13〕 焼土 焼土43 胴部
J 8465 3 16-17 (13〕 焼土 焼土43 胴部
i/ 8464 3 16-17 (13〕 焼土 焼土43 胴部
246 
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 暦位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 67 10519 1 16-17 〔13) N 焼土43 胴部
（つづき） 12508 2 16-17 〔12〕 焼土 焼土43 胴部
12533 2 16-1'/ 〔13〕 N 焼土43 胴部
12667 1 16-17 〔13〕 N 焼土43 胴部
12590 1 16-17 〔23〕 N 焼土43 胴部
11042 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
11305 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
8001 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 胴部
1034 4 19-15 (12〕 X I 炭化物52 胴部
8888 1 19-15 (02〕 X I 炭化物52 胴部
9545 2 20-15 〔12〕 X I 炭化物52 胴部
9529 1 20-15 〔02〕 X I 炭化物52 胴部
11763 1 20-15 〔12〕 N 炭化物52周辺 胴部
11764 1 20-15 (13〕 N 炭化物52周辺 胴部
12663 1 20-15 〔03〕 N 炭化物52周辺 胴部
7118 2 17-12 〔01) N 炭化物マウンド 胴部
6856 1 17-12 〔01) N 炭化物マウンド 胴部
6994 1 17-12 〔01) N 炭化物マウンド 胴部
7320 1 17-12 〔01) N 炭化物マウンド 胴部
47片（胴部2片番号わからず）
甕 68 8554 1 19-17 〔1〕 裂土④層 2号竪穴住居 胴部 PL豆J-32-7
550 I 17-17 〔21〕 裂土④層 2号竪穴（主居 胴部 PL図—77
12086 1 17-17 〔01) 煙道 2号竪穴住居 胴部
146 1 17-17 〔12〕 （不明） 2号竪穴住居 胴部
534 1 17-17 〔01〕 床 2号竪穴住居 胴部
552 1 17-17 〔11〕 床 2号竪穴住居 胴部
667 1 09-13 〔10〕 裂土⑤層 3号竪穴住居 胴部
9934 1 16-17 (30〕 焼土 焼土43 口縁部
443 1 16-17 (02〕 b'上 焼土43 口緑部
8334 I 16-17 〔21〕 焼土 焼土43 口縁部
297 1 16-17 〔20〕 （不明） 焼土43 口縁部
380 1 16-17 (31〕 （不明） 焼土43 口緑部
429 1 16-16 〔33〕 b'上 焼土43 口縁部
129 2 16-17 〔31〕 （不明） 焼土43 口縁部
260 1 16-16 〔32〕 （不明） 焼土43 胴部
280 1 16-17 〔10〕 （不明） 焼土43 胴部
417 1 16-16 〔12〕 b'上 焼土43 胴部
10115 1 16-17 (31〕 N 焼土43 胴部
8320 1 16-17 〔31〕 焼土 焼土43 胴部
451 1 16-17 〔12〕 b'J: 焼土43 胴部
453 1 16-17 〔12〕 b'上 焼土43 胴部
272 1 16-16 〔33〕 （不明） 焼土43 胴部
8325 1 16-17 〔31〕 焼土 焼土43 胴部
8326 1 16-17 (31〕 焼土 焼土43 胴部
11190 I 16-17 (31) 焼土 焼土43 胴部
9486 1 16-17 〔21〕 焼土 焼土43 胴部
16602 I 16-I 7 〔不明〕 焼土 焼士43 胴部
128 I 16-I 7 〔30〕 （不明） 焼土43 胴部
122 1 16-17 〔30〕 （不明） 焼土43 胴部
9706 1 16-16 (23〕 焼土 焼土43 胴部
10828 1 16-17 〔31〕 焼土 焼土43 胴部
1692 1 17-17 〔01〕 IV 焼土43周辺 胴部
1694 1 17-16 〔13〕 N 焼土43周辺 胴部
379 1 16-17 〔31〕 （不明） 焼土43周辺 胴部
8285 1 16-16 〔01〕 IV 焼土43周辺 胴部
131 1 16-17 (31〕 （不明） 焼士43周辺 胴部
553 1 17-17 〔11〕 （不明） 焼士43周辺 胴部
408 1 16-16 〔01〕 b'上 焼土43周辺 胴部
266 1 16-16 〔33〕 （不明） 焼土43周辺 胴部
11198 1 16-17 〔02〕 IV 焼土43周辺 胴部
1734 6 17-16 (03〕 カクラン 焼土43周辺 胴部
1290 1 17-16 〔13〕 N 焼土43周辺 胴部
10683 1 18-11 (00〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
4030 1 10-09 〔13) V 炭化物30周辺 口緑音I
9533 20-15 〔03〕 X I 炭化物52 口縁部
11775 18-15 〔00〕 N 遺構外 胴部
7789 1 14-17 〔30〕 N 遺構外 胴部
10153 1 18-14 〔12〕 IV 遺構外 胴部
45 1 15-16 〔02〕 （不明） 追構外 胴部
12275 1 16-15 〔03〕 il 遺構外 胴部
59片（口緑部2片，胴部5片番号わからず）
247 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 69 566 4 17-17 〔23〕 裂土④層 2号竪穴住居 口縁部 PL② -43-1 
1770 1 18-17 (10〕 床 2号竪穴住居 口縁部 PL② -7R 
12072 I 18-16 (23〕 床 2号竪穴住居 口緑部
1799 1 17-17 〔11〕 裂土④層 2号竪穴住居 胴部
564 1 17-17 〔33〕 柑土④層 2号竪穴住居 胴部
8539 1 17-18 〔10〕 毅土④層 2号竪穴住居 胴部
8546 10 17-18 [21〕 栢土④層 2号竪穴住居 胴部4,底部6
541 1 17-17 〔30〕 毅土④層 2号竪穴住居 胴部
8889 2 17-18 〔02〕 毅土④層 2号竪穴（主居 胴部
7246 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 口縁部
8144 1 16-12 〔31〕 I¥「 炭化物マウンド 胴部
230 2 15-17 (30〕 （不明） 焼土41 胴部
11155 4 15-17 (32〕 焼土 焼土41 胴部
228 1 15-16 〔33〕 （不明） 焼土41 胴部
8234 1 15-17 〔30〕 il 焼土41周辺 胴部
12211 1 15-17 (21〕 IV 焼土41周辺 胴部
458 2 16-17 〔12〕 b'上 焼土43 口緑部
9489 2 16-17 〔21〕 焼土 焼土43 口緑部］，胴部1
9487 1 16-17 〔21〕 焼土 焼土43 口縁部
377 1 16-17 〔31〕 （不明） 焼土43 口縁部
133 7 16-17 〔31〕 （不明） 焼土43 口縁部
303 2 16-17 〔01〕 （不明） 焼土43 胴部
9709 1 16-16 〔13〕 焼土上 焼土43 胴部
323 1 16-17 (21〕 （不明） 焼土43 胴部
281 1 16-17 (20〕 （不明） 焼土43 胴部
272 1 16-16 〔33〕 （不明） 焼土43 口縁部
361 1 16-17 〔22〕 （不明） 焼土43 口縁部
8456 1 16-17 〔11〕 焼土 焼土43 口縁部
331 1 16-17 〔02〕 （不明） 焼土43 口緑部
337 2 16-17 〔12〕 （不明） 焼土43 胴部
457 1 16-17 (12) b'上 焼土43 胴部
345 1 16-17 〔12〕 （不明） 焼土43 胴部
120 1 16-17 〔23〕 （不明） 焼土43 胴部
517 3 16-17 (23〕 b'上 焼土43 胴部
8457 1 16-17 〔11〕 焼土 焼土43 胴部
295 1 16-17 〔20〕 （不明） 焼土43 胴部
9490 2 16-17 〔21〕 焼土 焼土43 胴部
336 1 16-17 〔12〕 （不明） 焼土43 胴部
9703 1 16-17 〔21〕 焼土 焼土43 胴部
11200 1 16-17 (02〕 焼土 焼土43 胴部
10735 1 16-17 (31〕 焼土 焼土43 胴部
8018 3 16-18 〔10〕 N 遺構外 口緑部
94!i5 1 20-16 〔22〕 N 退構外 口縁部
8482 2 16-18 (20〕 N 遺構外 胴部
77片（胴部1片番号わか らず）
甕 70 571 2 18-16 〔02〕 親土④層 2号竪穴住居 口緑部 PL② -34-3 
533 1 17-17 (01〕 床 2号竪穴住居 胴部 PL② -79 
9053 1 17-18 〔00〕 籾土④層 2号竪穴住居 胴部
570 3 18-16 (02〕 籾土④層 2号竪穴住居 胴部
10112 I 17-17 (03〕 骰土④層 2号竪穴住居 胴部
1892 1 17-16 〔23) 床 2号竪穴住居 胴部
536 1 17-17 〔20) 毅土④層 2号竪穴住居 胴部
11186 1 15-17 〔32〕 焼土 焼土41 胴部
341 2 16-17 〔12〕 （不明） 焼土43 口縁部
9713 1 16-17 〔01〕 焼土上 焼土43 胴部
327 1 16-17 (02〕 （不明） 焼土43 胴部
343 1 16-17 (12〕 （不明） 焼土43 胴部
11552 1 16-17 (02〕 焼土 焼土43 胴部
9929 1 16-17 (12〕 焼土 焼土43 胴部
463 1 16-17 〔12〕 b'上 焼土43 胴部
449 1・16-17 〔12〕 b'上 焼土43 胴部
444 1 16-17 〔02〕 b'上 焼土43 胴部
505 1 16-17 〔13〕 b'上 焼土43 胴部
508 1 16-17 〔13〕 b'上 焼土43 胴部
340 1 16-17 (12〕 （不明） 焼土43 胴部
516 1 16-17 (23〕 b'上 焼土43 胴部
295 1 16-17 〔20〕 （不明） 焼土43 胴部
342 4 16-17 〔12〕 （不明） 焼土43 胴部
339 2 16-17 〔12〕 （不明） 焼土43 胴部
497 1 16-17 〔13〕 b'上 焼土43 胴部
11196 1 16-17 (02〕 1V 焼土43 胴部
248 
個体番号 遺物番号 破片数大グリット 小グリット 層位・出土位匿 関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 70 12537 1 16-17 (13〕 IV 焼土43 胴部
（つづき） 8235 1 19-15 〔00〕 （不明） 炭化物52 胴部
7232 1 19-15 〔00〕 X I 炭化物52 胴部
5798 1 19-15 〔23) I 炭化物52 胴部
9403 2 17-14 〔33〕 IV 遺構外 口縁部
12261 1 17-14 〔33〕 IV 遺構外 胴部
10395 1 17-14 〔33) N 迫構外 胴部
5645 1 24-14 〔32〕 IV 迫構外 胴部
12179 1 16-13 〔23) N 迫構外 胴部
11798 1 18-15 〔10) IV 遺構外 胴部
157 1 17-14 〔33〕 （不明） 遺構外 胴部
9383 1 17-13 〔01) IV 迫構外 胴部
lll08 1 15-12 〔02) IV 遺構外 胴部
6648 1 19-12 〔02) IV 遺構外 胴部
7723 1 15-15 〔22〕 JV 遺構外 胴部
9405 1 17-14 (33) IV 追構外 胴部
9404 1 17-14 〔33〕 IV 遺構外 胴部
9414 1 18-14 〔12〕 IV 遺構外 胴部
7729 1 15-15 〔23〕 IV 遺構外 胴部
8037 1 16-18 〔20〕 N 遺構外 胴部
9721 1 16-18 〔20〕 IV 遺構外 胴部
12252 1 16-18 〔10) IV 遺構外 胴部
57片（底部1片番号ナシ）
甕 71 1602 2 10-13 〔01〕 床 3号竪穴住居 口糸象音~u同音111 PL② -99-6 
1302 I 10-05 (12〕 床 5号竪穴住居 胴部 PL② -105 
15667 2 08-09 (03〕 X 7 4号土堀 口緑部1,胴部l
16299 1 08-09 〔13〕 X 7 4号土堀 口縁部
15642 I 08-09 (03〕 X ， 4号土檄 口縁部
15674 1 08-09 (13) X l 4号土檄 胴部
16057 1 08-09 〔03〕 X ． 4号土堀 胴部
15669 1 08-09 (03〕 X J 4号土檄 胴部
15428 1 08-09 (03〕 炭化物層 4号土堀 胴部
15663 1 08-09 〔03〕 X 3 4号土堀 胴部
16036 1 08-09 (02〕 x' 4号土堀 胴部
16053 1 08-09 (02) X 7 4号土檄 胴部
15423 1 08-09 〔02) 炭化物層 4号土堀 胴部
15429 1 08-09 〔02〕 炭化物層 4号土堀 口縁部
13891 4 08-11 〔30〕 焼土 焼土・炭化物22 口緑部
13897 5 09-1 (00〕 焼士 焼土・炭化物22 口緑部
13890 3 08-1 〔30〕 焼土 焼土・炭化物22 口緑部
14291 1 09-1 〔00〕 ¥I 焼土・炭化物22 胴部
13895 3 09-11 〔00〕 焼土 焼士・炭化物22 胴部
14290 3 09-11 〔00〕 V 焼土・炭化物22 胴部
13894 5 09-11 〔00〕 焼土 焼土・炭化物22 胴部
13896 5 09-11 〔00〕 焼土 焼土・炭化物22 胴部
13886 1 08-11 〔33〕 焼土 焼土・炭化物22 胴部
13089 3 08-11 〔30〕 IV 焼土・炭化物22 胴部
14246 1 08-11 (30) ¥I 焼土・炭化物22 胴部
13888 1 08-1 〔30〕 焼土 焼土・炭化物22 胴部
13094 08-1 〔30〕 IV 焼土・炭化物22 胴部
13893 09-11 〔00〕 焼土 焼土・炭化物22 口緑部1,胴部7
13091 2 08-ll 〔30〕 IV 焼土・炭化物22周辺 口緑部1,胴部1
13743 8 08-11 〔20〕 IV 焼土・炭化物22周辺 口縁部1,胴部7
13088 10 08-1 〔30〕 IV 焼土・炭化物22周辺 口縁部9,胴部1
14793 1 08-10 〔13〕 V 焼土・炭化物22固辺 口緑部
13733 I 08-10 〔33〕 IV 焼土・炭化物22周辺 口縁部
13745 1 08-11 〔20〕 IV 焼土・炭化物22周辺 胴部
14245 I 08-11 〔30〕 V 焼土・炭化物22周辺 胴部
13710 1 09-10 (13〕 IV 焼土・炭化物22周辺 口縁部
13526 2 09-10 (13〕 N 焼土・炭化物22周辺 口緑部
14297 1 09-11 〔30〕 ¥I 焼土・炭化物22周辺 胴部
4849 1 11-11 〔21) 焼土 焼土32 胴部
13871 7 06-10 [33) I 炭化物16周辺 口緑部
2985 I 18-09 〔03〕 b' 炭化物マウンド 胴部
12035 I 19-I 6 〔12〕 I¥' 炭化物52周辺 胴部
4694 I 11-12 〔12〕 IV 迎構外 胴部
8574 I 13-14 〔23〕 il 遺構外 口縁部
16199 I 04-08 〔30〕 V 追構外 胴部
15087 1 04-08 〔31〕 IV 遺構外 胴部
7310 1 14-14 〔33〕 IV 遺構外 胴部
1067 I 13-14 〔03〕 IV 迫構外 胴部
249 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出士位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 71 9141 1 13-13 〔20〕 N 追構外 胴部
（つづき） 16151 1 06-05 〔02〕 V 迫構外 胴部
106片（胴部l片番号わからず）
甕 72 9058 2 19-15 〔22〕 X ' 炭化物52 胴部 PL② -80 
9059 2 19-15 〔22〕 X 2 炭化物52 胴部
8249 2 19-15 〔20〕 IV 炭化物52 胴音I
12040 l 19-16 〔32〕 N 炭化物52周辺 胴部
8127 1 21-14 〔33〕 IV 追構外 胴部
11432 1 21-16 〔10) N 追構外 胴部
11435 1 21-16 〔10〕 N 迎構外 胴部
11422 1 21-16 〔10〕 N 追構外 胴部
11412 3 21-16 〔00〕 N 遺構外 胴部
4320 1 17-20 〔02〕 IV 追構外 胴部
4331 2 17-20 〔13〕 IV 遺構外 胴部
4428 1 16-20 (32〕 IV 遺構外 底部
4415 1 16-20 (21) N 追構外 底部
4188 1 17-21 〔10〕 N 迫構外 底部
4317 1 17-20 〔01〕 IV 追構外 底部
21片（胴部l片番号わからず）
甕 73 15445 1 08-09 〔12〕 炭化物層 4号土披 胴部 PL② -176 
15442 1 08-09 〔02〕 炭化物層 4号土堀 胴部
15438 I 08-09 〔12〕 炭化物層 4号土檄 胴部
3551 1 08-12 〔20〕 IV 焼土24 胴部
2947 1 08-12 〔11〕 VI 焼土24 胴部
13688 I 07-12 〔10〕 IV 遺構外 胴部
13054 1 10-11 〔01) IV 迫構外 胴部
13055 1 10-11 〔01〕 IV 追構外 胴部
13056 1 10-11 〔01〕 N 迫構外 胴部
13057 1 10-11 〔01〕 N 追構外 胴部
4884 1 12-11 〔00〕 V 遺構外 胴部
1705 1 16-09 (01〕 IV 迫構外 胴部
15453 1 06-09 〔30〕 N 遺構外 胴部
6503 1 19-09 〔03〕 IV 遺構外 胴部
5452 1 16-06 〔21〕 IV 追構外 胴部
15片（胴部l片番号わからず）
甕 74 1451 1 11-06 〔00〕 床 5号竪穴住居 底部 PL② -129-3 
1428 1 10-06 (30〕 毅土⑤層 5号竪穴住居 胴音I PL② -150 
685 1 ll-04 〔13) 床直 5号竪穴住居 胴部
2173 1 09-05 〔11〕 b' 焼土・炭化物28 胴部
3043 l 10-04 〔03) 焼土 焼土・炭化物28 胴部
1497 2 10-06 (01〕 IV 迫構外 胴部
1498 2 10-06 〔01〕 IV 遺構外 胴部
14001 I 08-09 (20〕 N 遺構外 胴部
10片
甕 75 12157 2 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 口椋部1,胴部l PL厄J-81
12155 1 17-17 〔02〕 カマド 2号竪穴（主居 胴部
11324 l 19-15 〔13〕 X ， 炭化物52 口縁部
8852 1 19-15 〔00〕 X I 炭化物52 口縁部
7901 1 19-15 (22〕 X I 炭化物52 口縁部
7641 1 19-15 (21〕 X I 炭化物52 口緑部
5863 1 19-15 〔22〕 il 炭化物52 口緑部
7246 1 19-15 〔22〕 X I 炭化物52 口縁部
8882 1 18-15 〔31) X I 炭化物52 口縁部
11069 1 19-15 〔21〕 X I 炭化物52 口緑部
9525 1 20-15 〔02〕 X I 炭化物52 口縁部
9527 1 20-15 (02〕 X I 炭化物52 口縁部
9168 1 19-15 〔21〕 X I 炭化物52 胴部
9513 1 18-15 〔21〕 X I 炭化物52 胴部
11500 I 18-15 (23) IV 炭化物52周辺 口縁部
11871 l 18-15 〔21) [V 炭化物52周辺 口緑部
11862 1 18-15 〔20) IV 炭化物52周辺 口緑部
12452 1 19-16 〔30〕 IV 炭化物52周辺 口縁部
9658 1 17-12 〔10) マウンド 炭化物マウンド 口縁部
2009 1 18-10 〔11〕 b' 炭化物マウンド 口緑音I
2010 1 18-10 〔11〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2011 2 18-10 〔12〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2012 l 18-10 〔12〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
16577 I 17-11 (31〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
2309 1 18-10 (02〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2300 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2035 2 18-09 〔13) b' 炭化物マウンド 口緑部
250 
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 75 2065 4 18-10 〔12〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
（つづき） 7104 1 17-12 〔00〕 IV 炭化物マウンド 口緑部
6999 1 17-12 (10〕 IV 炭化物マウンド 口緑部
8754 1 17-12 〔00〕 マウンド上 炭化物マウンド 口橡部
7561 1 17-12 〔23〕 N 炭化物マウンド 口縁部
7360 1 17-12 〔11〕 IV 炭化物マウンド 口粒部
2649 1 18-10 〔03〕 b' 炭化物マウンド 口緑部
11641 1 18-11 〔23〕 IV 炭化物マウンド 口緑部
2062 1 18-10 〔01〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
7057 1 18-12 〔30〕 N 炭化物マウンド 口緑部
8765 1 17-12 〔11〕 マウンド上 炭化物マウンド 口緑部
11640 1 18-12 〔20〕 N 炭化物マウンド 口縁部
1854 1 18-10 〔11〕 カクラン 炭化物マウンド 口縁部
16737 1 17-12 〔11〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
1955 1 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 胴部
3503 1 17-11 〔03〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
8626 1 17-11 〔03〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
8769 1 17-12 〔11〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
1955 4 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2064 4 18-10 〔11〕 b' 炭化物マウンド 胴部
8262 1 13-17 〔10〕 IV 追構外 口緑音I
10351 1 18-14 〔22〕 IV 遺構外 口緑部
8564 1 13-17 〔10〕 N 遺構外 口緑部
62片（口縁部1片，胴部1片番号わからず）
甕 76 16185 1 08-09 〔02〕 X 7 4号土堀 胴部 PL② -194-8 
15698 1 08-09 〔03) X 7 4号土横 胴部 PL② -177 
15697 1 08-09 〔03〕 X ， 4号土堀 胴部
15699 1 08-09 〔03〕 X 7 4号土堀 胴部
14742 1 06-06 〔12〕 N 焼土12 口縁部
15380 1 06-06 〔21〕 焼土 焼土12 口緑部
14768 1 06-06 〔30〕 IV 焼士12 口緑部
15534 I 07-06 〔10〕 VI 焼土12 胴部
13435 2 07-06 〔03〕 N 焼土12 胴部
15381 2 06-06 (20〕 焼土 焼土12 胴部
13213 1 07-08 面〕 I¥「 焼土18 口緑部
12988 1 07-08 (00〕 IV 焼土18 口縁部
15591 2 07-08 〔10〕 V 焼土18 口縁部1,胴部l
13049 1 07-08 〔10〕 N 焼土18 胴部
15540 1 07-08 〔00〕 N 焼土18 胴部
16159 12 07-08 〔00〕 V 焼土18 胴部10,底部2
15598 3 08-08 〔13〕 N 焼土27 口緑部
16213 1 08-08 〔13〕 N 焼土27 胴音I
13323 1 08-08 〔13〕 N 焼土27 胴部
15458 1 06-09 〔31〕 焼土 炭化物14 胴部
15393 1 07-09 〔10〕 V 炭化物19 口縁部
15398 1 07-09 〔20〕 V 炭化物19 口縁部
16095 1 04-06 〔32〕 V 遺構外 胴部
16243 1 04-06 〔20〕 V 遺構外 胴部
14820 1 06-09 〔23) V 遺構外 胴部
16094 1 04-09 〔32〕 V 遺構外 胴部
16101 1 06-05 〔03〕 ＼り 遺構外 胴部
15010 1 06-05 〔21〕 V 遺構外 胴部
15006 1 06-05 〔31〕 V 追構外 胴部
15002 1 06-05 〔20〕 V 遺構外 胴部
5181 1 14-06 〔12〕 IV 遺構外 胴部
15718 1 05-06 〔12〕 V 追構外 胴部
15592 2 06-08 〔30〕 VI 追構外 胴部
15004 1 06-05 〔20) V 退構外 胴部
15023 1 06-05 〔12〕 V 遺構外 胴部
15454 2 06-08 〔30〕 V 遺構外 胴部
15008 2 06-05 〔21〕 V 追構外 胴部
15451 2 06-08 〔30〕 N 遺構外 胴部1,底部l
15452 1 06-08 〔30〕 IV 遺構外 胴部
14118 1 06-08 〔30〕 N 遺構外 胴部
14395 1 06-08 〔30〕 IV 遺構外 胴部
16105 1 06-05 〔03〕 IV 遺構外 胴部
15063 1 06-07 〔30〕 N 遺構外 胴部
15020 1 06-05 〔11〕 V 遺構外 胴部
15453 1 06-08 〔30〕 IV 遺構外 胴部
14396 2 06-08 〔30〕 V 遺構外 底部
67片（胴部4片番号わからず）
251 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 77 13602 1 08-07 〔11〕 土堀内 5号土横 胴音1 PL② -264-1 
13321 1 08-08 〔13〕 IV 焼土27 胴音I PL② -290 
13323 3 08-08 〔13〕 N 焼土27 胴部
13931 08-08 〔31〕 N 焼土27 口縁部
13941 08-08 (33〕 N 焼土27周辺 底部
13329 1 08-08 (21〕 IV 焼土27周辺 胴部
13324 1 08-08 (23〕 N 焼土27周辺 胴部
13645 1 08-08 〔23〕 N 焼土27周辺 胴部
14146 1 08-06 〔10〕 IV 焼土29 胴部
5226 2 08-05 〔32〕 IV 焼土・炭化物28 胴部
610 1 10-06 〔11〕 N 追構外 口緑部
14103 8 08-09 〔30〕 V 迫構外 口縁部4,胴部4
13811 1 08-09 〔30〕 N 遺構外 口縁部
16208 12 08-09 (30〕 N 遺構外 口緑部2,胴部10
3754 2 08-07 〔33〕 N 遺構外 口縁部
3133 1 09-06 〔33) N 迫構外 口縁部
13810 1 08-09 〔30) N 迫構外 胴部
13611 2 08-09 〔20〕 JV 迫構外 胴部
3123 1 10-07 (02〕 N 遺構外 胴部
16209 1 09-09 〔00〕 IV 遺構外 胴部
15903 1 09-09 〔00〕 IV 遺構外 胴部
15905 1 09-09 〔00〕 N 遺構外 胴部
14009 I 08-09 〔31) N 追構外 胴部
13652 1 09-09 〔00〕 IV 迫構外 胴部
13616 1 08-09 (30〕 IV 遺構外 胴部
13608 1 08-09 (20〕 IV 追構外 胴部
14010 1 08-09 (31〕 IV 遺構外 胴部
14098 2 08-09 〔20〕 N 遺構外 胴部
13610 2 08-09 〔20) N 遺構外 胴部
13614 1 08-09 〔30〕 IV 迫構外 胴部
13393 1 08-07 〔13〕 IV 迫構外 胴部
13816 1 08-09 (31〕 IV 追構外 底部
3745 1 09-07 (02〕 IV 遺構外 胴部
5241 2 08-07 〔10〕 N 遺構外 胴部
16210 6 09-08 (03〕 N 迫構外 胴部
13948 I 09-08 〔03〕 N 迫構外 胴部
13650 I 09-08 〔03〕 N 追構外 胴部
70片（胴部3片番号わからず）
甕 78 1607 1 09-12 〔03〕 煙道 3号竪穴住居 胴部 PL図—99-5
1612 I 09-13 〔00〕 カマド 3号竪穴住居 胴部 PL⑫ ]-106 
1613 I 09-13 〔00〕 カマド 3号竪穴住居 胴部
1625 4 09-13 (00) カマド 3号竪穴住居 胴部
1627 1 09-12 〔03〕 カマド 3号竪穴（主居 胴部
8片
甕 79 13845 1 08-08 〔20〕 焼土 焼土27 胴部 PL② -188 
13841 1 08-08 〔20〕 IV 焼土27周辺 口緑部 PL. ② -269-2 
13837 3 08-08 〔20〕 IV 焼土27周辺 口縁音Il,胴部2
13830 4 08-08 〔20〕 N 焼土27周辺 口緑音Il,胴部3
13831 6 08-08 〔20〕 IV 焼土27周辺 口縁部5,胴部l
13926 1 08-08 〔30〕 JV 焼土27周辺 胴部
13288 I 08-08 (01〕 N 焼土27周辺 胴部
13928 1 08-08 (30〕 IV 焼土27周辺 胴部
13839 2 08-08 〔20〕 N 焼土27周辺 胴部
13927 1 08-08 〔30) I¥' 焼土27周辺 胴音1,
13804 3 08-09 〔00〕 N 焼土27周辺 胴部
13838 2 08-08 〔20〕 IV 焼土27周辺 胴部
13281 1 08-08 〔02〕 IV 焼土27周辺 胴部
13974 1 08-07 〔23〕 N 焼土27周辺 胴部
13840 1 08-08 (20〕 N 焼土27周辺 胴部
13300 I 08-08 〔11〕 IV 焼土27周辺 胴部
13909 1 08-08 (10〕 N 焼土27周辺 胴部
4457 2 16-22 (21〕 N 追構外 胴部
33片
甕 80 1549 8 10-05 〔00〕 毅土⑤層 5号竪穴住居 胴部 PL図-157-6
2218 I 10-05 〔00〕 投土⑤層 5号竪穴住居 胴部
2231 1 10-04 〔02〕 b' 1号土坂周辺の焼土・炭化物胴部
2181 2 09-05 〔11〕 b' 1号土檄周辺の焼土・炭化物胴部
2182 1 09-05 〔11〕 b' 1号土憐周辺の焼土・炭化物胴部
2183 1 09-05 〔21〕 b' 1号土檄周辺の焼土・炭化物胴部
2203 1 09-05 (22〕 b' 1号土屎周辺の焼土・炭化物胴音I
2104 1 09-05 (20) IV 1号土檄周辺の焼土・炭化物胴部
252 
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 80 2161 2 10-04 〔13) IV 1号土檄周辺の焼土・炭化物胴部
（つづき） 3090 2 08-07 〔30) 炭 5号土堀周辺 胴部
1535 1 10-05 〔01〕 N 迫構外 胴部
3048 1 10-05 〔03〕 V 追構外 胴部
22片
甕 81'r'1140 1 10-12 〔00〕 毅土⑤層 3号竪穴f主居 口縁部 PL厄]-100-3
V 665 1 09-13 〔10〕 毅土⑤層 3号竪穴住居 口縁部 PL② -107 
.v、1138 1 09-12 〔23〕 毅土⑤層 3号竪穴（主居 口縁部
v-1137 1 09-12 〔22〕 裂土⑤層 3号竪穴住居 胴部
V 666 1 09-13 〔10〕 投土⑤層 3号竪穴（主居 胴部
ゾ'1139 1 09-12 〔23〕 梃土⑤層 3号竪穴（主居 胴部
C/664 1 09-13 〔10〕 籾土⑤層 3号竪穴住居 胴部
v 668 1 09-13 〔11〕 毅土⑤層 3号竪穴住居 胴部
v-ss 14 08-13 〔30〕 籾土⑤層 3号竪穴住居 口縁部5,胴部9
.; 1528 1 08-13 〔30〕 籾土⑤層 3号竪穴住居 口縁部
/ 600 1 08-14 〔20〕 N 追構外 胴部
24片
甕 82 1525 1 08-13 〔30〕 毅土⑤層 3号竪穴（主居 口縁部 紅．図 100-5
15137 1 05-11 〔30〕 N 追構外 口縁部 PL豆]-108
2片
甕 83 29 1 08-13 〔21〕 （不明） 焼土24 胴部 PL② -109 
591 1 08-13 〔21〕 （不明） 焼土24 胴部
2868 1 08-13 〔21〕 V 焼土24 胴部
2927 1 08-13 〔21〕 ¥1 焼土24 胴部
2938 2 08-13 〔21〕 VI 焼士24 胴部
6片
甕 84 12697 3 31-16 〔33〕 N 追構外 口縁部 PL豆1-263-3
3片
甕 85Jl2152 1 16-17 〔31〕 煙道 2号竪穴住居 胴部 PL翌]-40-4
12497 1 16-17 〔31〕 煙道 2号竪穴住居 胴部 PL⑫ }82 
12284 1 17-17 〔01〕 煙道 2号竪穴住居 胴部
12293 2 16-17 〔31〕 煙道 2号竪穴住居 胴部
ゾ 12496 1 16-17 〔31〕 煙道 2号竪穴住居 胴部
1803 1 17-17 〔21〕 床 2号竪穴住居 胴部
1833 1 17-17 〔20〕 床 2号竪穴住居 胴部
J 8531 1 17-18 〔00〕 床 2号竪穴f主居 胴部
v'12297 5 16-17 〔31〕 煙道 2号竪穴f主居 胴部
ゾ12295 1 16-17 〔31〕 煙道 2号竪穴住居 胴部
V'8529 1 17-18 〔00〕 床直 2号竪穴住居 胴部
v 12240 4 17-17 〔22〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
Vl819 1 17-17 〔22〕 床直 2号竪穴住居 胴部
.J lll43 1 17-17 (22〕 床直 2号竪穴住居 胴部
寸12238 2 17-17 〔12〕 カマド 2号竪穴住居 胴部
{ J12286 1 17-17 〔01) 煙道 2号竪穴住居 胴部
12500 1 16-17 〔31〕 煙道 2号竪穴住居 胴部
1828 1 17-16 〔33〕 床 2号竪穴住居 胴部
/12516 1 16-17 〔22〕 焼土 焼土43 口縁部
J 488 1 16-17 〔32〕 b'上 焼士43 口縁部
450 1 16-17 〔12〕 b'上 焼土43 口緑部
V472 1 16-17 (22〕 b'上 焼士43 胴部
498 1 16-17 〔13〕 b'上 焼土43 胴部
485 4 16-17 〔32) b'上 焼土43 胴部
482 1 16-17 〔02〕 b'上 焼土43 胴部
483 1 16-17 〔32〕 b'上 焼土43 胴部
v 11693 1 16-17 〔12〕 焼土 焼土43 胴部
12280 1 16-16 〔33〕 N 焼士43周辺 胴部
9942 1 16-17 〔31〕 N 焼土43周辺 胴部
12548 1 16-17 〔23〕 I¥「 焼土43周辺 胴部
V 9717 2 16-17 〔23〕 N 焼土43固辺 口橡部1,胴部l
368 1 16-17 〔22〕 （不明） 焼士43周辺 胴部
、/12547 1 16-17 〔23) N 焼士43周辺 胴部
~ 12283 1 16-16 〔不明〕 （不明） 焼土43周辺 口縁部
12282 1 16-16 〔33〕 N 焼土43周辺 口縁部
6770 1 19-11 〔20〕 N 焼土49 胴部
y 12490 1 21-15 (21〕 N 焼土62 胴部
J7973 1 19-15 〔00〕 X ， 炭化物52 口緑部
7623 1 19-15 〔11) X I 炭化物52 口緑部
V 11344 1 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 口緑部
./ 9025 1 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 口縁音I
-/8997 1 19-15 〔13〕 X I 炭化物52 口縁部
7251 1 19-15 (33〕 X I 炭化物52 胴部
253 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 85 9069 1 19-15 〔23) X I 炭化物52 口緑部
（つづき） 12118 2 19-15 (23〕 N 炭化物52 胴部
v 7921 1 19-15 (23〕 X ＇ 炭化物52 胴部
1/7627 1 19-15 (1〕 X I 炭化物52 胴部
、/5766 2 19-15 (32〕 m 炭化物52 胴部
J 7~25 1 19-15 〔23〕 X ＇ 炭化物52 胴部
J'9076 l 19-15 〔23〕 X ＇ 炭化物52 胴部
1/7586 I 20-16 〔10〕 il 炭化物52周辺 胴部
J11449 2 20-16 (10〕 N 炭化物52周辺 胴部
J12566 I 20-16 〔00〕 j¥f 炭化物52周辺 胴部
6040 1 20-16 〔1〕 川 炭化物52周辺 胴部
'V 5690 5 20-16 (10〕 il 炭化物52周辺 胴部
- / ＇6019 4 20-16 〔10〕 m 炭化物52周辺 胴部
V 6020 2 20-16 〔10〕 皿 炭化物52周辺 胴部
/ 8788 1 17-12 〔30〕 マウンド上面 炭化物マウンド 口緑部
ゾ 172 1 17-1 〔03〕 マウンド 炭化物マウンド 口縁部
'V7028 1 17-12 〔20〕 IV 炭化物マウンド 口縁部
3303 4 17-11 〔03〕 マウンド内 炭化物マウンド 胴部
7804 l 17-11 〔13〕 IV 炭化物マウンド 胴部
/ 9680 3 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
.-J 8708 1 17-11 〔23〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
._/3341 2 17-11 (12) マウンド内 炭化物マウンド 胴部
-J2085 1 18-09 〔03〕 b' 炭化物マウンド 胴部
v 10239 1 17-11 〔21〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
¥/ J 16627 1 17-11 (21) マウンド 炭化物マウンド 胴部
8688 2 17-11 (22) マウンド上面 炭化物マウンド 胴音I
y'9960 2 16-13 〔23〕 N 追構外 口縁部
j9389 2 17-13 〔31) IV 追構外 口緑部
j 9384 1 17-13 〔13) N 追構外 口縁部
J /6655 2 19-12 〔32〕 IV 遺構外 口縁部
9386 1 17-13 (21〕 IV 遺構外 口縁部
バ 967 1 16-13 〔22〕 N 遺構外 口縁部
V 5867 42 17-19 〔11〕 m 遺構外 口縁部
¥/10737 1 16-13 〔00) IV 追構外 口緑部
16433 3 10-18 〔11〕 V 迫構外 胴部
y-57 1 16-18 〔30〕 （不明） 追構外 胴部
I/ 12204 1 16-18 〔11〕 IV 追構外 胴音I
~ 9413 1 17-14 〔00〕 IV 追構外 口縁部
¥)9946 I 16-14 〔03〕 IV 追構外 口縁部
158 1 16-13 〔31〕 （不明） 追構外 口緑部
160片
甕 86 11437 1 21-16 〔10〕 IV 追構外 口縁部
5938 1 22-16 〔01〕 IV 遺構外 口緑部
10990 1 22-18 (00〕 カクラ ン 遺構外 口縁部
11420 1 21-16 〔10) IV 遺構外 胴部
11409 1 21-16 〔00) N 遺構外 胴部
8921 4 20-13 〔31) V 遺構外 胴部
11419 1 21-16 〔10〕 IV 迫構外 胴部
11427 1 21-16 〔10〕 IV 追構外 胴部
11417 1 21-16 〔10〕 IV 追構外 胴部
11414 l 21-16 〔01〕 [¥「 追構外 胴部
11442 I 21-16 〔11〕 IV 追構外 胴部
1426 1 21-16 (10〕 IV 遺構外 胴部
9476 I 21-16 〔01〕 m 遺構外 胴部
5695 I 20-15 〔33〕 IV 迫構外 底部
7881 5 21-16 〔02) IV 遺構外 胴部2,底部3
22片 （口縁部l片，胴部l片，底部l片番号わからず）
甕 87 1882 1 17-17 (22〕 毅土④層 2号竪穴住居 底部 PL② -42-3 
1809 l 15-17 (32〕 土堀内 3号土堀 胴部 PL豆]-83
338 1 16-17 〔12〕 （不明） 焼土43 胴部
259 l 16-16 〔32〕 （不明） 焼土43 胴音I
7625 1 19-15 (11〕 X I 炭化物52 胴部
2002 2 18-10 〔01〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2422 1 17-10 〔30〕 b' 炭化物マウンド 胴部
1867 2 18-10 〔12) カクラン 炭化物マウンド 胴部
1989 1 18-10 〔00〕 b' 炭化物マウンド 胴部
1999 1 18-10 〔11〕 b' 炭化物マウンド 胴部
1869 I 18-10 (01〕 カクラン 炭化物マウンド 胴部
1872 I 18-10 (01〕 カクラン 炭化物マウンド 胴部
1870 I 18-10 〔01〕 カクラン 炭化物マウンド 底部






























PL. ② -267-4 
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93 7429 1 19-15 〔況〕 x' 炭化物52
9098 1 19-15 ⑬幻 x' 炭化物52
5767 1 19-15 ⑬2〕 皿 炭化物52
7452 2 19-15 ⑬幻 x' 炭化物52
4449 1 15-18 (2釘 N 迫構外
5303 I 16-18 〔不明〕 表採 追構外
4448 I 15-18 〔⑳〕 N 遺構外
4447 1 15-18 〔⑳〕 N 遺構外
4146 1 15-18 (31) IV 遺構外
8022 1 16-18 (11) IV 遺構外
4133 1 15ー18 〔〇〕 IV 追構外
42片（胴部4片番号わからず）
1 19-15 (21〕ゞ
4 19-15 〔30〕 x' 
5片
1 16-17 ⑬ 0) (不明）
1 16-17 ⑬0〕 焼土
6 16-17 ⑬0〕 焼土
2 16-17 (30〕 焼土
3 16-17 ⑬O〕 焼土
2 16-17 ⑳〕 焼土
1 16-17 ⑬ 1) 焼土
3 16-17 ⑬l〕 焼土
4 16-17 ⑬o〕 焼土
1 16-17 臼0〕 焼土
24片（胴部3片番号わからず）
2 21-18 〔31〕 IV 
4 21-18 (20) IV 
1 21-19 ⑭ 2) IV 
7 21-19 〔⑳〕 lV 
I 21-19 〔幻〕 lV 
1 22-18 〔〇り lV
I 21-19 〔20〕 IV 
1 21-19 (20) IV 
1 21-19 ⑫ o) IV 
1 21-19 〔20〕 ）V
3 21-19 ⑫〇〕 lV 
1 21-19 〔00) l¥' 
24片（胴部1片番号わからず）
2 22-21 (31〕 （不明）
15 22-21 ⑬ 1) (不明）
2 22-18 国〕 （不明）
7 22-21 〔幻〕 lV 
10 22-21 (21) IV 
3'22-21 〔21〕 N 
1 22-21 (22〕 lV
1 22—れ〔13〕 IV 
2 22-21 〔1幻 N
43片
2 08-09 (03〕対
4 08-09 〔゜3〕 x' 
1 08-11 (30〕 焼土
1 09-11 (03) 焼土
1 09-11 〔〇〕 焼土
4 09-11 〔〇〕 IV 
1 09-10 〔゜3〕 V 
14片（口縁部1片番号わからず）
1 17ー且 〔11〕 マウンド
1 17-11 (03) マウンド






































































PL. ② -247 
256 
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 102 5413 1 20-10 〔20) ]¥f 焼土49周辺 胴部
（つづき） 6449 2 19-10 〔13〕 N 焼土49周辺 胴部1,底部1
6456 1 19-10 〔12〕 IV 焼土49周辺 底部
6611 l 19-11 〔12〕 I¥' 炭化物・焼土50 胴部
6688 1 19-11 〔20〕 N 炭化物・焼土50 胴部
6477 8 11-10 〔21〕 IV 追構外 胴部
6485 I 11-10 〔32〕 N 追構外 胴音I
6467 I 11-10 〔20) IV 遺構外 胴部
6463 I 11-10 〔20〕 IV 追構外 胴部
6481 3 11-10 〔21〕 N 遺構外 胴部
6479 1 11-10 〔21〕 IV 追構外 胴部
6480 2 11-10 〔21〕 IV 遺構外 胴部
6488 1 11-10 〔33〕 IV 迫構外 胴部
6461 I 11-10 〔30〕 IV 迎構外 胴部
6471 1 11-10 〔21〕 IV 迫構外 胴部
6462 1 11-10 〔20〕 N 遺構外 胴部
6487 1 11-10 (22〕 N 遺構外 胴部
6475 3 11-10 〔21〕 IV 迫構外 胴部
6486 1 11-10 (22〕 N 遺構外 胴部
6476 1 11-10 (21〕 IV 追構外 胴部
6489 2 11-10 〔32〕 IV 遺構外 JI/可音I
6483 2 11-10 〔21〕 N 遺構外 胴部
6465 1 11-10 (20〕 N 遺構外 胴部
6473 1 11-10 〔21〕 I¥「 遺構外 胴部
6478 4 11-10 〔21〕 IV 遺構外 胴部
6474 3 11-10 〔21) N 迫構外 底部
12644 8 31-17 〔10〕 l 遺構外 口緑部
6436 1 18-09 〔32) JV 追構外 胴部
6508 I 20-09 〔02〕 IV 迫構外 胴部
6553 1 20-JO 〔10〕 IV 迫構外 胴部
6440 1 18-09 〔33〕 IV 迫構外 胴部
6441 I 18-09 〔33〕 JV 追構外 胴部
6509 1 20-09 〔01〕 JV 追構外 胴部
6558 1 18-09 〔33〕 N 遺構外 胴部
79片
甕 103 1446 I 10-05 (31) 床 5号竪穴（主居 胴部 PL図 130-4-
1302 3 10-05 〔12) 床 5号竪穴住居 胴部2,底部l PL② -151 
1301 1 10-05 〔12) 床 5号竪穴住居 底部
1466 1 12-08 〔20〕 IV 迫構外 胴音I
6片
甕 104 2552 2 08-13 〔11) ¥I 焼土24 胴音Il,底音11 PL図—110
2片
甕 105 12296 2 16-17 (31〕 煙道 2号竪穴住居 胴部 PL② -87 
11708 1 15-17 (32〕 土堀内 3号土横 胴部
11197 1 16-17 〔02) 焼土 焼土43 胴部
10502 1 16-16 〔33〕 焼上 焼土43 胴部
12662 2 16-17 〔13〕 IV 焼土43周辺 底部1,胴部1
12096 1 16-16 〔33〕 IV 焼土43周辺 胴部
173 1 17-11 〔12〕 （不明） 炭化物マウンド 胴部
9203 1 17-11 〔02〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
16550 1 17-12 〔10〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
8625 I 17-11 〔03〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
7798 1 17-12 (20〕 N 炭化物マウンド 胴部
9630 1 17-12 (11〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9270 1 17-11 (13〕 マウンド上 炭化物マウンド 胴部
9655 1 17-12 (10〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
9695 1 17-12 (lo〕 マウンド 炭化物マウンド 胴部
2421 1 17-10 〔30〕 b' 炭化物マウンド 底部
16504 1 07-09 〔33〕 （不明） 遺構外 胴部
15975 I 06-05 (33〕 ＂ 遺構外 胴部20片
甕 106 5731 16 19-15 〔01〕 il 炭化物52 胴部12,底部4
16片
甕 108 1623 3 08-13 〔20〕 煙道 3号竪穴（主居 胴部2,底部l PL⑫ ]-99-3 
1624 4 09-13 (00〕 煙道 3号竪穴住居 胴部 PL② -111 
7片
甕 109 7271 1 27-16 (12〕 炭 炭化物・焼土70 底部
7269 2 27-16 〔03〕 炭 炭化物・焼土70 胴部1,底部1
3片
甕 110 5497 1 26-17 〔不明〕 表土 炭化物・焼土70 底部
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PL. ② -88 





































































































































































個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 118 225 3 15-16 〔31〕 （不明） 焼士43周辺 胴部
（つづき） 226 1 15-16 〔31〕 （不明） 焼土43周辺 胴部
7572 1 18-12 〔20〕 IV 焼土47 胴部
7059 1 18-12 〔20〕 N 焼土47 胴部
11643 1 18-12 〔30〕 IV 焼土47 胴部
7056 1 18-12 〔30〕 N 焼土47 胴部
8389 1 20-12 〔33〕 I¥「 焼土60周辺 口縁部
10068 1 17-12 〔21〕 マウンド 炭化物マウンド 口緑部
1952 2 17-10 〔31〕 b' 炭化物マウンド 胴部
16731 I 17-10 〔不明〕 b' 炭化物マウンド 胴部
2045 1 17-09 〔13〕 b' 炭化物マウンド周辺 口縁部
6769 1 19-11 〔01〕 N 炭化物・焼土50 口緑部
6742 1 19-11 〔11〕 ]¥「 炭化物・焼土50 口緑部
6778 1 19-11 〔21〕 IV 炭化物・焼土50 胴部
6776 1 19-11 (21〕 IV 炭化物・焼土50 胴部
6739 1 19-11 〔02〕 N 炭化物・焼土50 胴部
6743 2 19-11 〔11〕 N 炭化物・焼土50 胴部
6744 1 19-1 〔12〕 N 炭化物・焼士50 胴部
10953 1 19-15 〔10〕 X I 炭化物52 口緑部
5711 2 19-15 〔10〕 皿 炭化物52 口縁部
8887 1 18-15 〔30〕 X I 炭化物52 口縁部
11966 1 18-15 〔30〕 X ; 炭化物52 口緑部
8898 2 18-15 〔30〕 X I 炭化物52 口緑部
12138 1 18-15 〔30〕 X ＇ 炭化物52 口縁部
11880 1 18-15 〔31〕 N 炭化物52 口緑部
8851 1 19-15 〔00〕 X I 炭化物52 口縁部
11507 2 18-15 〔30〕 N 炭化物52 口縁部
8883 I 18-15 (30〕 X I 炭化物52 口緑部
12440 1 18-15 〔30〕 X ， 炭化物52 口緑部
11875 1 18-15 〔30〕 N 炭化物52 口緑部
8600 1 19-15 〔00) X I 炭化物52 口緑部
8899 1 18-15 〔30) X I 炭化物52 口縁部
11965 1 18-15 〔30〕 X ， 炭化物52 口緑部
9048 1 19-15 〔12〕 X l 炭化物52 口緑部
7410 1 19-15 〔1〕 X I 炭化物52 口縁部
7620 1 19-15 〔1〕 X l 炭化物52 口緑部
11970 1 18-15 〔30〕 X ， 炭化物52 仁I彩象音I
12562 1 20-15 〔03〕 il 炭化物52 口緑部
9536 1 20-15 〔03〕 X I 炭化物52 胴部
12137 1 18-15 〔30〕 X ＇ 炭化物52 JI屑l音1;
11876 1 18-15 〔30〕 N 炭化物52 JI同音I
11968 2 18-15 〔30〕 X 2 炭化物52 胴部
9508 1 18-15 〔30〕 X ， 炭化物52 胴部
12140 1 18-15 〔30〕 X I 炭化物52 胴部
12135 1 18-15 〔30〕 X I 炭化物52 胴部
12139 I 18-15 (30〕 X I 炭化物52 胴部
1506 I 18-15 〔30〕 IV 炭化物52 胴部
9507 1 18-15 〔30〕 X I 炭化物52 胴部
11446 I 20-16 (30) IV 炭化物52周辺 口縁部
5691 1 20-16 〔10〕 Il 炭化物52周辺 胴部
12568 1 20-16 〔00〕 IV 炭化物52周辺 口緑部
8184 1 19-14 〔33〕 IV 遺構外 口緑部
10370 1 18-14 〔33〕 N 遺構外 口縁部
10373 1 18-14 〔33〕 IV 遺構外 胴部
10353 1 18-14 〔22〕 I¥「 遺構外 胴部
10355 1 18-14 〔22〕 I¥「 遺構外 口縁部
10370 1 18-14 〔33〕 IV 遺構外 口縁部
4080 1 10-10 〔31〕 ¥I 遺構外 胴部
4034 1 10-09 〔23〕 IV 迫構外 胴部
11632 1 16-13 〔33〕 I¥' 遺構外 口縁部
7753 1 14-15 〔21〕 I¥' 遺構外 口緑音I¥
8060 1 13-14 〔22〕 il 遺構外 口縁部
5859 1 14-17 〔30〕 [l] 遺構外 胴部
3923 1 09-07 〔33〕 il 遺構外 胴部
9955 I 16-14 〔20〕 il 遺構外 胴部
96片（口緑部3片番号わからず）
甕 119 7472 1 20-15 〔03〕 焼土上 炭化物52 底部 PL② -250 
8786 1 17-12 〔22〕 マウンドt 炭化物マウンド 底部
2片
甕 120 3404 1 17-11 〔22〕 マウンド内 炭化物マウンド 底部
1片
259 サクシュコトニ川遺跡田
個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL番号
甕 121 848 1 19-18 〔33〕 IV 遺構外 底部
1片
甕 122 13997 1 08-09 〔10〕 N 4号土堀周辺 底部
13999 1 08-09 〔20〕 IV 4号土横周辺 底部
2片
甕 123 5681 1 21-17 〔32〕 N 遺構外 底部
1片
甕 124 7791 1 14-13 〔11〕 N 遺構外 底部
1片
甕 125 9982 1 16-13 (21〕 N 遺構外 底部
1片
甕 126 886 2 20-19 〔23〕 I¥「 遺構外 底部
4176 1 22-18 〔21〕 il 迫構外 底部
3片
甕 127 4193 1 17-21 〔30〕 N 追構外 底部
4318 1 17-20 〔02〕 N 遺構外 底部
4346 1 17-20 〔32〕 N 遺構外 底部
4358 1 17-20 〔30〕 N 遺構外 底部
4片（底部1片番号わからず）
甕 128 12520 1 16-18 〔00〕 N 焼土43 底部
1片
甕 129 822 1 11-04 〔03〕 床 5号竪穴住居 底部
1片
甕 130 10220 1 17-11 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 底部
1片
甕 131 9192 1 19-15 〔00〕 X ？ 炭化物52 底部
892 1 20-19 〔02〕 JV 遺構外 底部
2片（底部1片番号わからず）
甕 132 9289 1 17-12 〔10〕 マウンド上 炭化物マウンド 底部
10283 1 17-12 〔20〕 マウンド 炭化物マウンド 底部
2片
甕 133 5969 8 22-15 〔01〕 IV 遺構外 底部
8片
甕 134 16 1 07-14 〔30〕 （不明） 遺構外 底部 PL図)-112
4486 1 07-14 〔31〕 N 遺構外 底部
2片
甕 135 15926 1 07-09 (33〕 V 遺構外 底部
1片
甕 136 13273 1 08-08 〔03〕 IV 焼土27 胴部
12961 I 07-06 〔03〕 N 迫構外 胴部
12996 1 07-08 〔01〕 IV 迎構外 胴部
15059 1 06-07 〔31〕 IV 遺構外 胴部
4片
甕 137 14916 1 07-08 〔13〕 焼土 炭化物19 胴部
14917 1 07-09 (lo〕 焼土 炭化物19 胴部
14038 1 07-09 〔01〕 N 炭化物19周辺 底部
14039 1 07-09 〔00〕 IV 炭化物19周辺 底部
14380 1 06-08 〔33〕 N 退構外 底部
14500 1 07-05 〔03〕 IV 迫構外 底部
6片
甕 138 1145 1 10-11 〔23〕 裂士⑤層 3号竪穴住居 底部 PL② -100-6 
1146 1 10-12 〔20〕 殺土⑤層 3号竪穴住居 底部 PL豆]-113
2片
甕 139 15190 1 05-10 〔23〕 N 遺構外 底部
15191 1 05-10 〔23〕 N 迫構外 底部
2片
甕 140 5529 2 26-16 〔33〕 皿 遺構外 底部
2片
甕 141 1175 1 10-05 〔21〕 床直 5号竪穴f主居 底部 PL② -152 
13390 1 08-08 〔31〕 N 焼土27 底部
2片
鹿 142 4607 1 11-07 〔30〕 N 迫構外 底部
4609 1 11-07 〔30〕 IV 迫構外 底部
2片
甕 143 3286 2 09-06 〔22〕 [¥「 追構外 底部
2片
甕 144 640 1 12-21 〔10〕 IV 迎構外 底部
1片
甕 145 1555 6 27-16 〔03〕 il 炭化物・焼土70 底部
6片
甕 146 126 3 16-17 〔30〕 （不明） 焼土43 底部
3片
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個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 147 543 1 17-17 〔不明〕 カクラン 2号竪穴住居 底部
81 1 19-15 〔32〕 （不明） 炭化物52 底音I
7419 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 底音I
11057 1 19-15 〔12〕 X I 炭化物52 底部
221 4 18-15 〔31〕 （不明） 炭化物52周辺 底部
8片（底部2片番号わからず）
甕 148 6166 1 26-15 〔23〕 焼土 焼土68 底部
6097 I 29-15 〔21〕 皿 迫構外 底部
2片（底部1片番号わからず）
甕 149 617 I 10-04 〔23〕 炭 1号土坂周辺の焼土・炭化物底部 PL豆)-157-5
3033 1 10-04 〔12〕 炭化物層下 1号土漿周辺の焼土・炭化物底部
3785 1 10-07 〔13〕 N 迫構外 底部
14888 I 09-07 〔02〕 b' 迫構外 底部
15717 I 05-06 〔12) ¥I 迫構外 底音I
15996 2 05-06 〔20〕 ¥I 迫構外 底音I
7片（底部1片番号わからず）
甕 150 9122 1 18-18 〔13〕 籾土④層 2号竪穴住居 底部 PL② -2-40-3 
1片
甕 151 7185 1 27-16 〔02〕 炭 炭化物・焼土70 底部
7207 2 27-16 〔03〕 炭 炭化物・焼土70 底部
5497 1 26-17 〔不明〕 表土 炭化物・焼土70 底部
5498 2 26-17 〔不明〕 表土 炭化物・焼土70 底部
6片
甕 152 16163 I 08-09 〔02〕 X 7 4号土檄 底部 PL⑫)-264-4 
15475 I 06-09 〔10〕 焼土 炭化物14 胴部
15477 I 06-09 〔10〕 焼土 炭化物14 胴部
15488 I 06-09 〔11〕 焼土 炭化物14 口緑部
13568 I 07-09 〔10〕 IV 炭化物19 口縁部
15384 I 07-09 〔00〕 カクラン 炭化物19 口緑部
14908 I 07-08 〔13〕 焼土 炭化物19 胴部
14914 I 07-08 〔13〕 焼土 炭化物19 胴部
13586 I 07-09 (00〕 IV 炭化物19周辺 口緑部
13017 I 07-08 〔03〕 IV 炭化物19周辺 口縁部
13223 1 07-08 〔21〕 IV 炭化物19周辺 胴部
13023 1 07-08 〔03〕 JV 炭化物19周辺 胴部
2684 2 08-12 〔22〕 V 焼土24 胴部
15299 1 05-08 〔02〕 VI 迫構外 口縁部
15754 1 04-09 〔11〕 IV 迫構外 胴部
15831 I 05-06 〔31〕 V 追構外 胴部
14382 1 06-08 〔33〕 ¥I 追構外 口緑音I
18片
甕 153 14569 1 06-10 〔31〕 焼土 炭化物16 l氏部 PL厄1-263-4
14404 1 06-10 (00〕 ¥I 炭化物16周辺 底部
4632 1 12-08 〔01〕 IV 追構外 口縁部
1633 2 12-08 〔02〕 IV 退構外 口緑部
4629 I 11-08 〔31〕 IV 追構外 口縁部
4639 I 12-08 〔02〕 IV 遺構外 口緑部
1632 I 12-08 〔02〕 [¥「 遺構外 口緑部
1018 I 12-08 〔03〕 JV 遺構外 口縁部
4784 1 12-08 〔03〕 IV 遺構外 口縁部
4639 I 12-08 〔02〕 IV 遺構外 胴部
4785 I 12-08 (03〕 IV 迫構外 胴部
4786 2 12-08 (02〕 IV 遺構外 胴部
4623 1 11-08 (I〕 V 遺構外 胴部
4624 1 11-08 〔11〕 V 遺構外 胴部
4625 1 11-08 〔20〕 N 遺構外 胴部
925 2 12-08 〔03〕 IV 遺構外 胴部
752 I 11-08 〔33〕 IV 遺構外 胴部
765 1 12-09 (00〕 [¥「 遺構外 胴部
4638 1 12-08 〔02〕 IV 遺構外 胴部
4640 1 12-08 (02〕 N 遺構外 胴部
1468 1 12-08 (1〕 JV 遺構外 胴部
755 1 11-09 (30〕 N 追構外 胴部
834 1 12-08 (02〕 N 迫構外 胴部
836 1 12-08 〔02〕 IV 遺構外 胴部
926 1 12-08 〔02〕 IV 遺構外 胴部
4636 1 12-08 〔02〕 IV 迫構外 胴部
1634 1 12-08 〔02〕 IV 追構外 胴部
762 1 11-10 〔10〕 IV 遺構外 胴部
31片（口縁部l片，胴部l片，底部l片番号わからず）
甕 154 63 I 19-20 〔31〕 （不明） 追構外 口緑部 PL豆]-269-3
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個体番号 遺物番号 破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL,番号
甕 154 907 1 20-20 〔00〕 N 迫構外 口緑部
（つづき） 908 1 20-20 〔02〕 IV 迫構外 口緑音I
918 45 22-21 〔22〕 IV 迫構外 口縁部8,胴部37
921 5 22-21 〔22〕 IV 迫構外 口縁部
1128 11 22-21 〔22〕 N 追構外 胴部
914 14 22-21 〔22) IV 迫構外 胴部
915 18 22-21 〔22) N 追構外 胴部15,底部3
917 22 22-21 〔22〕 JV 遺構外 胴部16,底部6
18片（口緑部3片，胴部9片1底部1片番号わからず）
甕 155 5662 19 22-16 〔02) 川 焼土64 口糸哀音似6,n同音~ 1 3 PL② -263-2 
5978 1 22-15 〔12) N 焼土64 口緑部
5941 1 22-16 〔21〕 N 焼土64 口縁部
5939 1 22-16 〔11〕 IV 焼土64 口縁部
5661 1 22-16 〔02〕 il 焼土64 胴部
778 I 22-16 〔12〕 N 焼土64 胴部
777 I 22-16 〔11〕 N 焼土64 胴部
5933 I 22-16 〔00〕 IV 焼土64 胴部
5931 1 22-16 〔00〕 IV 焼土64 胴部
5657 I 22-16 〔01〕 IV 焼土64 胴部
5660 I 22-16 〔02〕 il 焼土64 胴部
5653 4 22-16 〔20〕 N 焼土64 胴部
5659 2 22-16 (01〕 川 焼土64 底部
7494 2 21-16 〔21〕 N 焼土64周辺 口縁部1,胴部l
6058 2 21-16 〔01) I 焼土64周辺 胴部
5819 2 19-16 〔01〕 DI 追構外 口縁部
41片（口縁部2片，胴部3片番号わからず）
甕 156 9123 1 18-19 〔20〕 床 2号竪穴住居 胴部 PL② -40-2 
12485 1 19-14 〔03〕 N 炭化物52周辺 口縁部 PL図-91
12684 1 19-18 〔31〕 IV 焼土・炭化物59 胴部
4182 I 20-18 〔01〕 JV 焼土・炭化物59 胴部
4200 1 20-18 (02〕 IV 焼土・炭化物59 底部
4187 1 19-18 〔22〕 IV 焼土・炭化物59周辺 口橡部
1160 2 20-18 〔10〕 IV 焼土・炭化物59周辺 口縁部
4315 1 17-20 (01〕 IV 迫構外 口縁部
4345 1 17-20 (32〕 IV 追構外 口緑部
4350 1 17-20 〔33〕 N 遺構外 口縁部
4356 I 17-20 (33〕 J¥f 遺構外 胴部
10899 3 21-17 (23〕 IV 遺構外 底部
10978 I 21-I 7 〔13〕 カクラン 遺構外 底部
11241 I 21-17 〔不明〕 カクラン 遺構外 底部
17片（胴部2片番号わからず）
甕 158 3767 1 09-07 〔23) N 遺構外 口緑部 PL図ー 291
3920 8 09-07 [33〕 V 遺構外 口縁部
3839 1 09-08 〔31) N 追構外 口緑部
3823 2 09-08 〔30) lV 追構外 口緑部
3828 2 09-08 (30) IV 追構外 口緑部
3831 2 09-08 (30) N 追構外 口緑部
3838 1 09-08 〔31〕 N 追構外 口緑部
3843 l 09-08 〔21〕 IV 追構外 口緑音I
3820 1 09-08 (30) IV 追構外 胴部
3821 1 09-08 〔30〕 N 追構外 胴部
3830 1 09-08 〔30〕 IV 追構外 胴部
3837 1 09-08 〔31〕 IV 迫構外 胴部
3922 2 09-07 〔33〕 IV 迫構外 胴部
3767 1 09-07 〔23〕 IV 追構外 胴部
3818 1 09-08 〔20〕 N 迫構外 胴部
3919 1 09-07 〔33〕 V 追構外 底部
3813 1 09-08 〔1〕 m上 迫構外 底部
3769 1 09-07 〔23〕 N 迫構外 底部
3817 1 09-08 〔20〕 IV 追構外 底部
30片
甕 159 13570 1 07-09 (10) N 炭化物19 胴部 PL図-40-6
14031 1 07-09 〔21〕 N 炭化物19 胴部 PL⑫ 1-293 
16018 1 08-09 〔33〕 炭化物層 炭化物 ・焼土20 • 2 1 胴部
16019 1 08-09 (33〕 炭化物層 炭化物 ・焼土20 • 2 1 胴部
16010 1 08-09 〔23) 炭化物層 炭化物・焼土20・21 底部
16013 1 08-09 〔23) 炭化物層 炭化物 ・焼土20•21 底部
4202 1 10-11 (33) IV 迎構外 胴部
14271 1 08-10 (30〕 V 退構外 底部

















160 15129 1 05-11 (30〕
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甕 168 10414 〔32〕
? ?
迎構外 底部















165 2534 1 07-13 〔2〇〕
J 2580 1 08-12 [12〕
凶 009 1 08-13 〔〇〕
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個体番号 遺物番号破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 178 13495 1 07-10 (32〕 IV 迫構外 底部
（つづき） 13819 2 08-09 (31〕 IV 迫構外 底部
7片
甕 179¥/8553 1 19-17 〔03〕 裂土④層 2号竪穴住居 口縁部 PL② -42-2 
v 15700 1 08-09 (13〕 X I 4号土堀 口緑部 PL② -251 
V 15218 1 08-09 〔02〕 焼土 4号土堀 口縁部
v'8623 1 17-11 〔03〕 （不明） 炭化物マウンド 口緑部
ゾ 2083 1 18-10 (13〕 （不明） 炭化物マウンド 口縁部
V 9258 2 17-II (13〕 （不明） 炭化物マウンド 口縁部
/ 13339 1 08-07 〔13〕 IV 5号土檄周辺 口緑部
./ 13977 1 08-08 〔30〕 IV 焼土27周辺 口緑部
v 3891 l 09-08 〔00〕 V 焼土27周辺 口縁部
v 13922 l 08-08 〔30) IV 焼土27周辺 口緑部
ン 13975 1 08-08 〔30) N 焼土27周辺 口縁部
ゾ 13921 1 08-08 〔30〕 JV 焼土27周辺 口縁部
¥/'13343 1 08-08 〔30〕 JV 焼土27周辺 口緑音I
v 4233 1 12-11 〔01〕 IV 迫構外 口緑部
¥/ 652 3 10-07 〔10〕 IV 追構外 口縁部
V 10702 1 14-12 〔31〕 IV 追構外 口緑部
19片
甕 180 12899 1 08-07 〔12〕 土堀内 5号土堀 ｝洞音I PL② -180 
13899 16 09-10 〔03〕 焼土 焼土・炭化物22 口縁部 PL② -294 
14284 1 09-10 〔03) V 焼土・炭化物22 胴部
13898 1 09-10 〔03〕 焼土 焼土・炭化物22 口縁部
13889 4 08-11 〔30〕 焼土 焼土・炭化物22 底部
13735 5 08-10 〔33〕 IV 焼土・炭化物22周辺 胴部
14472 1 06-10 (12〕 炭化物層 炭化物16 胴部
16115 I 05-08 (02〕 JV 追構外 胴部
13998 1 08-09 〔20〕 IV 迫棉外 胴部
13950 1 09-08 〔02〕 IV 追構外 胴部
32片
甕 181 1087 I 10-05 (20〕 床直 5号竪穴住居 底部
1090 2 10-05 〔20) 床直 5号竪穴住居 底部
3片
甕 182 12893 1 08-07 〔11〕 土堀内 5号土堀 口緑部 PL豆)-264-3
12895 1 08-07 〔11〕 土堀内 5号土堀 口縁部
12851 1 08-07 〔11) IV 5号土堀周辺 口縁部
13836 5 08-08 (20) IV 焼土27周辺 口縁部
2555 1 08-13 〔11〕 ¥I 焼土24 口縁部
9片
甕 185 6817 1 27-16 〔22) Il 迫構外 口縁部
12648 2 31-17 〔I〕 Il 迫構外 口緑部
12688 1 28-13 〔23〕 IV 迎構外 口縁部
12751 1 30-15 〔20〕 IV 迫構外 口緑部
5片
甕 186 6880 1 31-16 〔22) UI 迫構外 口緑部
6983 1 27-16 〔32) JV 迫構外 口縁部
6985 1 27-16 〔32〕 IV 追構外 口縁部
3片
甕 187 1318 I 10-05 (32〕 床直 5号竪穴住居 口緑音I
1050 I 13-13 (13〕 IV 迫構外 口縁部
2片
甕 188 3148 2 09-07 〔20〕 ¥I 迫構外 口縁部
2片
甕 189 5368 2 30-16 〔01〕 IV 迫構外 口緑部
12832 1 29-15 〔20〕 IV 迫構外 口縁部
3片
甕 190 14501 2 04-08 〔21〕 ＼り 炭化物4 口緑部
14502 1 04-08 〔21〕 ¥q 炭化物4 口縁部
14450 I 04-08 (21〕 1 炭化物4 口緑部
15033 I 04-08 (31〕 IVの焼土上 炭化物4 口緑部
15328 I 06-09 〔11〕 V 炭化物14 口緑部
5043 2 1-06 〔03〕 IV 追構外 口縁部
3168 I 09-07 〔12〕 V 迫構外 口縁部
15832 I 05-06 〔21) V 遺構外 口緑部
10片
甕 191 1087 4 10-05 〔20〕 床直 5号竪穴住居 口縁部
4片
甕 192 2550 1 08-13 〔JI) ¥I 焼土24 口縁部
1片
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個体番号 遺物番号 破片数大グリット 小グリット 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
甕 193 11065 5 19-15 〔21〕 X ' 炭化物52 口縁部
11900 2 19-15 〔23〕 X I 炭化物52 口縁部
7片
甕 194 ./1031 2 10-05 〔20〕 床 5号竪穴住居 口縁部
1213 1 10-05 〔32) 床 5号竪穴住居 口縁部
fl506 1 10-05 〔21〕 床 5号竪穴住居 口縁部
997 1 10-05 〔31〕 床 5号竪穴住居 口縁部
14354 1 08-07 〔32〕 土堀内 6号土檄 口緑音I
3890 1 08-08 〔30〕 N 焼土27周辺 口縁部
7片
甕 195 2274 l 17-10 〔31〕 b' 炭化物マウンド 口縁部
2814 1 17-10 〔31〕 bl 炭化物マウンド 口緑音I
2片
甕 196 15059 1 06-07 〔31〕 IV 焼土13周辺 口緑部
12996 1 07-08 〔01〕 IV 焼土18周辺 口縁部
13273 l 08-08 〔03) N 焼土27周辺 口緑部
12961 1 07-06 〔03) N 遺構外 口縁部
4片
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Tab. [IJ-24 第 2文化層出土支脚一覧表
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
支脚 1 676 1 10-13 〔02〕 毅土⑤層 3号竪穴f主居 PL図—126·下
1200 1 10-05 〔20〕 床 5号竪穴住居 PL厄]-297-1
（完形品） 2片 PL② -301 
支脚 2 956 2 10-05 〔31〕 床 5号竪穴（主居 PL厄]-297-2
1015 1 10-04 〔22〕 床 5号竪穴住居 PL② -302 
1036 1 10-04 〔32〕 床 5号竪穴住居
1203 1 10-04 〔33〕 床直 5号竪穴住居
1550 1 10-05 〔00〕 煙道 5号竪穴住居
2663 1 09-04 〔33〕 （不明） 1号土堀焼土
2916 2 09-04 （不明〕 埋土 1号土横
2917 1 09-04 〔不明〕 埋土 1号土檄
14697 1 08-07 〔不明〕 b' 6号土堀
14363 1 05-08 (13〕 V 遺構外
（完形品） 12片
支脚 3 10000 1 16-17 〔31〕 N 焼土43 PL② -254上
132 1 16-17 〔31〕 （不明） 焼土43 PL③ -298-1 
2片 PL② -303 
支脚 4 956 2 10-05 〔31〕 床直 5号竪穴住居 PL② -298-2 
957 4 10-05 〔31〕 床直 5号竪穴住居 PL図ー 304
968 1 l-04 〔03〕 床直 5号竪穴住居
3023 1 09-04 〔33〕 焼土 1号土檄周辺の焼土・炭化物
3039 1 10-04 (03〕 炭化物層下 1号土横周辺の焼土・炭化物
9片
支脚 5 13085 1 08-11 〔30〕 IV 焼土22
1片 PL図ー 305
支脚 6 12274 3 17-17 (12〕 カマド 2号竪穴住居 PL図—27
5790 1 19-15 (23〕 [J 炭化物52 PL図ー 28
5801 1 19-15 〔13〕 I 炭化物52 PL厄l-30
7422 4 19-15 〔13〕 X ＇ 炭化物52 PL豆]-298-3
8998 1 19-15 〔13〕 X ＇ 炭化物52 PL図—306
6030 3 20-16 (01〕 m 炭化物52周辺
6039 1 20-16 (11〕 I 炭化物52周辺
6041 1 20-16 〔1〕 ID 炭化物52周辺
（完形品） 15片
支脚 7 6184 1 26-15 〔33〕 焼土 焼土65
6177 3 26-15 (22〕 焼土 焼土65 PL② -307 
4片
Tab. []J-25 第 2文化層出土土製玉一覧表
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 暦位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
土製玉 1920 1 17-10 〔21〕 b' 炭化物マウンド PL四J-309-1
2247 1 17-10 〔22〕 b' 炭化物マウ ンド PL. 豆]-309-2
6760 1 19-11 〔01〕 N 炭化物マウンド周辺 PL. ② -309-3 
7386 1 17-12 〔20〕 N 炭化物マウンド PL厄]-309-4
7388 1 17-12 〔22〕 N 炭化物マ ウンド PL厄J-309-5
8172 1 17-1 〔03〕 マウンド上面炭化物マウ ンド PL② -309-6 
8173 1 17-12 〔20〕 マウンド上面炭化物マウ ンド PL② -309-7 
8175 4 17-10 〔33〕 マウンド上面炭化物マウ ンド PL厄J-309-89 10 11 
9208 1 17-1 〔03〕 マウンド上面 炭化物マウンド PL厄]-309-12
16501 2 17-12 (21〕 マウンド 炭化物マウンド PL図-309-1314 
16630 2 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド PL四]-309-1517 
5601 1 19-15 〔32〕 I 炭化物52 PL図—309- 1 6
17個 PL図—312
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Tab. [IJ-26 第 2文化層出土紡錘車一覧表
個体番号 遺物番号破片数破片数 大グリッド 小グリッド 層位・出土位置 部位 関連PL,番号
紡錘車 1 725 1 09-13 〔01〕 毅土⑤層 3号竪穴住居 PL. 図—299- 1
1個 PL② -308 
紡錘車 2 11650 1 15-17 〔32〕 焼土 3号土横 PL② -299-2 
（完形品） 1個 PL② -308 
紡錘車 3 1850 1 18-18 〔31〕 床面 2号竪穴住居 PL図—299 - 3
（完形品） 1個 PL② -308 
紡錘車 4 1032 1 10-05 〔20〕 床直 5号竪穴住居 PL. ② -299-4 
（完形品） 1片 PL.[2]-308 
紡錘車 5 1117 1 13-10 〔32〕 b'上 遺構外 PL⑫ -299-5 
1118 1 13-10 〔32) b'上 遺構外 PL豆J-308
2片
紡錘車 6 7233 1 19-15 〔00〕 X I 炭化物52 PL⑫ ]-300-6 
10951 1 19-15 〔10〕 X I 炭化物52 PL. 図ー 308
2片
紡錘車 7 3960 1 09-09 〔30〕 皿 迫構外 PL. ②ー 300-7
3957 1 09-08 〔23〕 川 追構外 PL. ②-308 
2片
紡錘車 8 9669 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド PL四J-300-8
9683 2 17-12 (00〕 マウンド 炭化物マウンド PL. 豆]-308
9874 1 17-12 〔10〕 マウンド 炭化物マウンド
4片
紡錘車 9 6837 1 18-12 (31〕 N 炭化物マウンド PL図—300-9
8298 1 16-16 (22) IV 焼土43 PL図—308
2片
紡錘車 10 741 1 19-15 〔11〕 X I 炭化物52 PL図ー 300-10
9165 1 19-15 〔32〕 X I 炭化物52 PL. 図—308
2片
紡錘車 1 1392 1 13-21 〔13〕 V 遺構外 PL図—300-11
1片 PL図—308
紡錘車 12 4121 1 10-09 〔10〕 V 迫構外 PL図—308
1片
紡錘車 13 10230 1 17-1 〔21〕 マウンド 炭化物マウンド PL⑫ -308 
1片
紡錘車 14 1103 1 12-05 〔00〕 毅土⑤層 5号竪穴住居 PL図—308
1片
Tab. []J - 27 第 2 文化層出土フイゴ羽口•石製品一覧表
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 部位 関連PL.番号
フイゴ羽口 1 613 9 10-05 〔12〕 投土⑤層 5号竪穴住居 PL⑫ ]-310-1 
9片 PL⑫ ]-313 
フイゴ羽口 2 1287 1 10-05 〔03〕 IV 追構外 PL② -310-2 
1288 2 10-05 〔03〕 IV 追構外 PL. (—313 
1289 1 10-05 〔02〕 IV 追構外
4片
石斧 1 400 1 16-17 (01〕 b'上 焼土43 PL.[TI-20-1 
（完形品） 1個 PL. (—310-11 
石斧 2 4237 1 19-18 〔03〕 IV 遺構外 PL II]-20-2 
（完形品） 1個 PL厄J-310-12
たたき石 999 1 10-05 〔20〕 床直 5号竪穴住居 PL田ー 20-3
（完形品） 1個 PL. 厄]-310-10
石製品 1 190 1 14-18 〔30〕 （不明） 追構外
1片
Tab. IJ-28 第 2文化層出土金属器・鉄滓一覧表
個体番号 遺物番号破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など 形状・備考 関連PL.番号
金属器 1 8527 1 17-1 (33〕 マウン ド 炭化物マウンド 環状 巻頭図版5中・右 PL⑫ -200下 PL⑫)-310-3 
金属器 2 1180 1 l-04 〔20) N 追構外 環状 巻頭図版5中・左 PL. 図-310-4
金属器 3 2374 1 09-05 〔22〕 炭 追構外 刀子（？） PL. 図—3 10-7
鉄滓 4 580 1 19-14 〔21〕 床 1号竪穴住居 鉄滓 PL⑫ ]-310-9 
鉄滓 5 2735 1 08-13 〔10〕 焼土 焼土24 鉄滓 PL⑫ ]-310-8 
鉄滓 6 2737 1 08-13 〔10〕 焼土 焼土24 鉄滓
鉄滓 7 2802 1 08-13 〔oJ V 焼土24周辺 鉄滓
鉄滓 8 3006 I 08-12 〔03〕 V 焼土24周辺 鉄滓
鉄滓 9 3845 1 10-08 〔00〕 IV 遺構外 鉄滓
鉄滓 10 16030 1 07-09 (33〕 （不明） 4号土横 鉄滓
鉄滓 1 14462 1 08-07 (32〕 （不明） 6号土披 鉄滓
鉄滓 12 3321 1 17-1 (11〕 マウンド内 炭化物マ ウンド 鉄滓
鉄滓 13 - 焼土24 鱗片状
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Tab. 田—29 第 3 文化層出土土器一覧表
個体番号 遺物番号 破片数大グリッド 小グリッド 層位・出土位置関連遺構など
注口 1 14884 1 06-10 (3幻 V 迫構外










No. 位置（グリッド） 層 形状 大きさ 状態（厚さ） 備考
03-14 川砂 自然堆積
2 02-08-03-08 V 楕円 70cm強 炭化物，焼土，粘土の混合(8mm)
3 04-07 N 不整形 1 m 焼土，(70mm)
4 04-07 -04-08-05-07 -05-08 N 不整形 約4m 炭化物，焼土
5 03-08-04-08 N 不整形 1 m弱 焼土，(10-40mm)
6 05-05-06-05 V 不整形 大80cm,小30cm 炭化物，(l-3mm) 2個
7 05-07 N 不整形 大12m, 小 1m 焼土，(5-20mm) 4個
8 04-07-05-07 N 不整形 大25m, 小0.5m 焼土，(5-lOmm) 3個， 05-09 V 不整形 1.3m 焼土，(15mm)
10 05-09 N 不整形 1.5m 焼土，(30-50mm)
11 05-10-06-11 V 不整形 大15m, 小0.5m 焼土，(5-lOmm) 3個
12 06-06-07-06 V 不整形 大0.7m,小0.3m 焼土 4個
13 06-07 -06-08 V 不整形 2.7m 焼土，(5mm)
14 06-09 V 不整形 2 lm 炭化物，(10-20mm)
15 06-10 V 不整形 0.6m 焼土
16 06-10-07-10 w下-v不整形 3.6X2.5(m) 炭化物，(10-50mm)
17 07-05 V 不整形 l-l.3(m) 焼土 3個
18 07-08 V 不整形 大1.4m,小08m 焼土，(60mm) 2個
19 06-10-07-08-07-09 w下-v不整形 3.6X2.5(m) 炭化物，(10-40mm)
20 08-09-08-10 V 不整形 2m 炭化物，(5-6mm) 21と重複
21 08-09-08-10 V 不整形 2m 焼土 20と重複
22 08-10-08-11-09-10-09-ll W中 不整形 2.4m弱 焼土・炭化物
23 08-10 N 不整形 大15m, 小0.4m 焼土，(2-3mm) 3号竪穴煙道前
24 07-12-07-13-08-12-08-13 N 不整形 大7m,小lm 焼土
25 09-03 N 不整形 lm弱 焼土，(2-4mm)
26 09-10 N 不整形 1 3m 炭化物・焼土
27 08-08 N 不整形 大2.6m,小lm 焼土
28 08-04-08-05-09-04-09-05 V 不整形 0.5m強 焼土・炭化物
29 08-05-08-06 V 不整形 Im強 焼土， (10-20mm) 2個
30 10-08 N 不整形 2m強 炭化物，(10-15mm)
31 10-10 N 不整形 1 1 m 炭化物，(1-3mm)
32 11-11 N 不整形 大0.8m弱，小0.4m強 焼土，(10-40mm)
33 12-09-12-10-13-09-13-10 w下 不整形 1.5m 焼土，(10-70mm)
34 12-13-12-14 N 楕円形 l.4XO 6(m) 焼土
35 12-14-12-15 V 不整形 大0.6m,小0.4m 焼土，(10mm) 2個
36 13-09 V 不整形 lm強 炭化物
37 13-15 N下 不整形 1.6m 焼土，(10mm)
38 14-11 N 不整形 0.8m 焼土
39 15-07 -16-07 N 不整形 2 .4rn弱 炭化物，(30-40mm)
40 15-12-16-12 N 不整形 1 5m 炭化物
41 15-16-15-17 N 不整形 大15m, 小lm強 焼土
42 15-21-15-22-16-21, 16-22 N 不整楕円形大7m 炭化物
43 2号竪穴煙道前 N 不整形 焼土・炭化物
44 16-18-16-19 N 不整形 大3m強，小0.8m 焼土 2個
45 16-11 N 不明 不明 焼土
46 16-13 N 不明 不明 焼土
47 18-ll-18-12-18-13-19-ll-19-12 N 不整形 3m-l.5m 焼土 3個
48 18-13 N 不整形 1 5m 焼土
49 18-10-19-10-20-10-20-ll N 不整形 7 5Xl(m) 焼土
50 19-11 N 不整形 炭化物2.6m,焼土0.6m 炭化物・焼土 2個
51 18-13-19-13 N 不整形 大2.5m,小0.6m 焼土 2個
52 18-15,19-14,19-15,19-16,20-14 N 不整形 8m弱 炭化物
53 18-16-19-16 V上 不整楕円形l.8Xl2(m) 炭化物
54 19-07 -20-07 N 不整形 大3m弱 焼土
55 20-07-20-08-21-08 N 不整形 2m強 焼土，(30-50mm)
56 20-12 N 不明 不明 焼土
57 20-13 N 不明 不明 炭化物
58 20-13-20-14-21-14 N 不整形 大2.3m強 焼土 3個
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●2号竪穴住居跡 ■3号土壊④層上面 ● 13-10グリ ッド

































































12078 - 256 
● 20-08-21-08グリッド
No. 長(cm) 幅(cm) 厚(cm) 重(<,)
6360 5.49 4.45 3.34 111 
6361 6.37 3.08 2.84 86 
6362 6 . 45 3 . 68 3. 68 18 
6363 5. 99 4. 17 3. 09 69 
6364 6. 78 3 . 81 2. 99 77 
6365 - - - 68 
6366 5.69 4.97 2.35 77 
6367 7.89 4.28 3.61 132 
6368 - - - 35 
6369 - - - 47 
6370 6.31 3.99 2.31 83 
6371 5.96 4.12 3.37 83 
63 72 5. 80 4 . 39 3 . 28 64 
6373 7.10 3.95 2.85 110 
6374 5.08 3.33 2.40 37 
6375 6.21 2.52 3.20 65 
6376 6. 74 3.26 2.23 66 
6377 5.47 2.81 2.16 45 
6378 6. 93 3. 78 2. 37 91 
6379 5. 75 2. 75 3. 26 57 
6380 - - - 64 
6381 5. 76 4. 22 2. 43 55 
6382 8. 24 4. 38 2 . 46 106 
6383 5. 79 4. 67 3. 22 92 
6384 6.02 3.90 2.83 62 
6385 5.67 3.49 2.37 44 
6386 6.93 5.63 3.55 153 
6387 - - - 52 
6388 8.01 3.60 2.95 104 
6389 6.86 3.31 3.26 90 
6390 5. 95 3 .16 3. 74 94 
6391 6. 03 3. 50 2. 84 89 
6392 6.84 3.87 3.90 120 
6393 5. 45 3. 90 3. 94 85 
6394 - - - 64 
6395 5.76 2.83 3.07 61 
6396 6.85 4 .20 3.11 93 
6397 5.80 3.91 3.49 92 
6398 5.80 3.98 2.97 71 
6399 7. 37 4. 42 4. 07 108 
6400 6.27 3.96 2. 70 92 
6401 6.44 3.40 3.12 106 
6402 6.99 3.94 2.06 38 
6403 6. 57 2. 98 2. 75 70 
6404 7 .10 4. 63 2. 55 127 
11652 9.65 3.89 2.98 155 
I 1653 8. 51 4 .14 2. 60 128 
I 1654 IO. 1 3. 63 2 . 58 123 
I 1655 8. 95 5. 24 2. 78 164 
I 1656 1 . 46 4. 32 2. 49 162 
11657 8.1 4.10 3.76 155 
11658 7.99 3.61 3.79 158 
11659 8.50 5.35 2.24 134 
11660 10.37 3.59 2.87 157 
11661 8.82 4.64 3.12 188 
11662 10.21 3.82 3.49 192 
11663 11.07 5.57 3.53 306 
11664 8.84 5.01 2. 75 167 
11667 8.30 5.44 2.65 154 
11668 9.11 4.1 2.81 137 
11669 8.26 3.95 2.86 136 
11670 9.07 5.52 3.00 209 
11671 9.23 4.99 3.37 198 
11672 8.38 4.54 3.28 173 
11674 11.93 4.03 2.88 216 
11675 8.38 4.66 2.33 120 
11676 7.75 4.80 3.04 176 
11677 8.85 4.62 3.45 187 
11678 8. 20 4. 72 3. 70 182 
11679 9.43 5.00 3.39 212 
I 1680 8. 00 5 . 01 3 . 03 182 
11684 9.40 4.47 1.88 105 
I 1685 8. 77 4 .15 2. 68 136 
11686 8.94 5.03 3.67 172 
11687 7 .68 3.84 2.23 102 
11688 8.67 4.37 2.56 134 
11689 8.16 3.81 3.13 134 
11690 8.01 3.66 3.31 137 
4804 6.98 4.91 2.31 124 
4805 6.52 5.04 2.42 107 
4806 7.12 5.51 2.47 99 
4807 6.99 4.54 3.64 120 
4808 9.18 5.48 2.51 226 
4809 8.22 4.65 2.74 162 
4810 7.00 4.33 3.16 131 
4811 5.92 4.05 3.66 135 
4812 6. 29 4. 63 1 . 46 53 
4813 6.91 5.12 3.43 152 
4814 6.47 4.46 3.51 150 
4815 7.33 4.24 3.02 120 
4816 7.00 4.47 3.00 130 
4817 7.71 4.51 4.17 228 
4818 8.25 4.61 2.78 146 
4819 7.31 4.69 2.23 128 
4820 10.71 6.09 2.55 252 
4821 8. 50 3. 92 1 . 95 89 
4822 6.52 4.37 2.40 91 
4823 8.05 4.82 2.67 135 
4824 5.66 4.40 3.14 108 
4825 6.76 4.50 2.55 107 
4826 7 .80 4.61 2. 72 129 
4827 7.95 3.96 2.55 127 
4828 7 .56 4.43 2.52 111 
4829 7 . 72 5 . 17 2 .27 144 
4830 7 . 96 4 . 14 3. 08 133 
4831 6.34 4.15 2.87 102 
4832 6.60 4.06 3.15 129 
4833 7.06 3.90 3.60 133 
4834 8.10 4.32 3.04 128 
4835 6. 91 4. 50 2. 22 111 
4836 7. 00 3. 99 3. 09 16 
4837 6.40 4.05 3.16 13 
4838 8.02 5.12 3.40 182 
4839 7. 39 4. 37 3 .12 117 
4840 6. 79 3. 93 3. 25 14 
4841 6.82 3.58 2.83 87 
4842 6.90 4.49 2.93 117 
■ 20-15グリ ッド
No. 長(cm) 幅(cm) 厚(cm) 重(g)
12305 6. 20 4. 17 3. 73 82 
12306 4. 04 3. 62 1. 84 21 
12307 - - - 43 
12308 5.98 3.84 4.89 93 
12309 6.66 2.69 2.26 41 
12310 4. 94 3 . 90 2. 40 33 
12311 5.90 5.16 4.40 120 
I 231 2 3. 35 3 . 03 1. 00 
I 231 3 4 . 38 3 . 13 2. 19 19 
I 231 4 4 . 55 3. 34 3. 04 42 
12315 3.68 2.46 1.81 17 
1231 7 5. 28 4. 29 3 .11 57 
12318 6.35 3.20 2.53 48 
12319 6. 33 5. 52 2. 76 66 
12320 4.61 4.00 3.22 51 
12321 3.46 2.09 1.23 
12322 6.53 4.38 3.00 73 
12323 6.49 3.47 3.24 99 
12324 4. 46 2. 92 1 . 70 22 
12325 4.54 3.81 2.05 32 
12326 6 . 46 4 . 01 3 . 64 86 
I 2327 5 . 14 2. 58 2. 99 24 
12328 2.97 2.57 1.02 
12329 6. 71 4. 25 3. 04 92 
12330 
■ 31-16グリッド
No. 長(cni) 幅(cm) 厚(cm) 重(c,)
12625 8.75 5.86 2.47 164 
12626 8.24 6.43 2.38 152 
12627 8.12 5.03 2.97 170 
12628 8. 72 4. 99 3. I 2 I 20 
12629 8.77 4.29 2.96 151 
I 2630 8. 23 4 . 80 3 . 24 177 
12631 7.80 4.91 2.85 150 
● 21-15グリッド
No 長(cm) 幅(cm) 厚(cm) 重(<,)
I 0534 3. 18 2. 34 0. 95 
10539 7.22 4.01 2.50 102 
10540 6.40 4.79 3.44 104 
I 0541 6 .49 3 .47 2.06 49 
10542 8.69 4.56 2.51 144 
10543 7.91 5.26 3.31 168 
10544 5.67 3.86 2.98 90 























































































































10546 - 120 
I 054 7 5 . 02 2 . 8 I 1 . 98 30 
I 0548 5 . 85 3. 69 2. 96 48 
10549 7.15 4.37 2.12 101 
10550 10.38 6.85 4.31 409 
10601 5.28 5.00 3.16 16 
I 0602 5. 95 4. 37 3. 75 109 
I 0603 5. 02 3. 63 I. 87 50 
10604 5.74 2.63 1.95 41 
10605 7.00 4.37 2.41 104 
I 0606 7 . 41 5 . IO 2 . 4 7 93 
I 0607 7. 44 3. 56 2. 89 100 
10608 - - - 94 
I 0609 4 . 83 2. 70 2. 72 53 
10610 4.80 2.98 2.14 35 
10611 8.26 5.41 2.62 152 
10612 5.40 3.24 3.14 76 
10613 4.98 2.88 2.50 48 
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［本文編］ サクシュコトニ川遺跡
北海道大学構内で発掘された西暦9世紀代の原初的農耕集落
1986 
w 北海道大学
